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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اهلل الزْٓت

أثر أسباب اليزّل يف فَه آٓات األحكاو عيد املاّردٖ مً خالل كتابُ:

(احلاّٖ الكبري)

د .عبد اهلل أمحد الزْٓت*
تاريخ قبول البحث2218/4/11 :م

تاريخ وصول البحث2218/2/11 :م

ملخص

تتناول ىذه الدراسة أثر أسباب النزول في فيم آيات األحكام عند الماوردي من خالل كتابو( :الحاوي

الكبير)؛ وذلك إلبراز الطريقة التي سمكيا في ذكره ألسباب النزول ،وبيان أثر تمك األسباب في بيان المعاني
التفسيرية واألحكام الشرعية عنده.

وقد تبين من خالل ىذه الدراسة كثرة إيراد الماوردي ألسباب النزول في كتابو الحاوي ،ولكن ال يذكر

مصادرىا ،واألحكام عمييا من حيث الصحة ،وافادتو منيا في بيان المعاني ،واستنباط األحكام الفقيية،
واعتماده عمييا في الترجيح بين األقوال ،واعتباره لعموم المفظ ال خصوص السبب.

الكممات الدالة :الماوردي ،أسباب النزول ،آيات األحكام ،التفسير ،الحاوي الكبير.

Abstract
This study deals with the impact of the reasons for divine revelation in the understanding
of the legal verses of the Mawardi through his book (Al-Hawi Al-Kabir), in order to highlight
the way in which he mentioned the reasons for legal verses, and to show the impact of those
reasons in the statement of interpretative meanings and legal rulings.
It is clear from this study that the Mawardi’s mention is high due to the reasons of
divine revelation in his book, but it does not mention its resources, nor its truth and take
them in understanding meanings, the extraction of jurisprudential rulings, and its reliance
on them in the weighting between words, and considered the general meaning of he word
not for the reason.

املدقدم٘.
الحمد هلل ِّ
شر نفسي وسيء عممي ،وأشيد أن
رب العالمين ،أحمده تعالى وأستغفره وأستعينو وأستيديو ،وأعوذ بو من ِّ

محمدا عبده ورسولو ،خير نبي
نذيرا ،وأشيد أن
ً
ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،أنزل الفرقان عمى عبده ليكون لمعالمين ً
اصطفاه ،فأرسمو بكتابو المبين ىدى ورحمة لمعالمين ،الميم ِّ
صل وسمم وبارك عميو وعمى آلو وصحبو أجمعين ،والتابعين
ليم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:

فإن من ِّ
نفعا لإلنسان في الدارين عموم الشريعة عامة ،وعمم التفسير منيا خاصة؛
أجل العموم وأعظميا ًا
قدر وأكثرىا ً
إذ يكتسب أىمية خاصة لتعمقو بالقرآن الكريم ،المعجزة الخالدة ،واآلية الباقية ،والمصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي،
تكّفل اهلل تعالى بحفظو ،فقال –سبحانو :-إَِّنا َن ْح ُن َنَّزْل َنا ِّ
ون[الحجر ،]ٜ :وىيأ لو العقول الثاقبة ،والقموب
الذ ْكَر َوِاَّنا لَ ُو لَ َح ِافظُ َ
* أستاذ مشارك ،قسم أصول الدين ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية.
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أثر األسباب اليزّل يف فَه آٓات األحكاو عيد املاّردٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الواعية ،والجيود المتضافرة ،فحظي بمزيد من العناية والدراسة والتفصيل والبيان ،وكان لمصحابة  قصب السبق في
ذلك ،ثم اقتفى أثرىم واتبع طريقيم أئمة أعالم من بعدىم ،عكفوا عمى دراستو وفيمو واستنباط أحكامو ،فأفنوا أعمارىم في
خدمتو ،وبذلوا ما في وسعيم إلدراك حقائقو وابراز دقائقو.
ومن ىؤالء األئمة األعالم الذين ليم دور كبير وبارز في خدمة كتاب اهلل تعالى وعمومو اإلمام عمي بن محمد ابن

المفسِّر الفقيو المغوي ،الذي تفنن في فنون وعموم شتى ،فكانت لو مصنفات كثيرة ومتنوعة شممت
حبيب الماوردي (ٓ٘ٗه) ُ
المجاالت العممية التي برز فييا كالفقو واألصول والتفسير والمغة ،وغيرىا.
وكان من ىذه المصنفات التي ُيشار إلييا بالبنان كتاب( :الحاوي الكبير) من أىم الكتب الفقيية في المذىب الشافعي؛
فيو موسوعة فقيية فريدة ،وثروة عممية كبيرة ،فيو الفقو ،واألصول ،والمغة ،والتفسير ،وعموم القرآن ،وغير ذلك .ولما كان

وم ِّ
صنفو بيذه المكانة العممية وكانت مباحث عموم القرآن التي تضمنيا متنوعة ،وكانت أسباب النزول من
ىذا الكتاب ُ

أىميا؛ لعالقتيا بتفسير آيات القرآن وفيم أحكامو ،وقد وجدتيا حاضرة في ىذا الكتاب ،ولفت نظري اىتمام اإلمام الماوردي

بيا ،واكثاره من إيرادىا ،رأيت أن أتناوليا بيذه الدراسة ،عمّيا تكون بداية لدراسات عممية أخرى تتناول قضايا التفسير وعموم
ٍ
بشيء من التفصيل.
القرآن التي تضمنيا
مشكل٘ الدراس٘.

تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :ما أثر أسباب النزول في فيم آيات األحكام عند اإلمام الماوردي

في كتابو :الحاوي الكبير؟ ويتفرع عنو األسئمة اآلتية:
ٔ -ما المراد بأسباب النزول؟ وما أىميتيا؟ ومن الماوردي؟
ٕ -ما الطريقة التي سمكيا اإلمام الماوردي في ذكره ألسباب النزول؟
ٖ -ما أثر أسباب النزول في بيان المعاني التفسيرية واألحكام الشرعية؟
أٍداف الدراس٘.
تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية:
ٔ -بيان معنى أسباب النزول ،وأىميتيا ،والتعريف باإلمام الماوردي وكتابو الحاوي الكبير.
ٕ -إبراز طريقة الماوردي في إيراد أسباب النزول وذكره ليا.
ٖ -توضيح أثر أسباب النزول في بيان المعاني التفسيرية ،واألحكام التشريعية.
أٍنٔ٘ الدراس٘.

لم تحظ ىذه الدراسة -فيما بحثت -عمى دراسة عممية مستقمة ،ولذلك فإن الباحث يتوقع من خالل دراستو ألثر

أسباب النزول في فيم آيات األحكام عند الماوردي من خالل كتابو( :الحاوي الكبير) واب ارزه في موضوع مستقل أن يفيد
طمبة العمم عامة ،وطمبة التفسير وعموم القرآن خاصة ،وأن تكون نواة لدراسات عممية تتناول التفسير وعموم القرآن في
الكتاب ،ىذا من جانب ،ومن جانب آخر فإن الباحث يرجو أن يقدم إضافة عممية  -ولو يسيرة  -في ىذا المجال.
 14ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)15ع (2019/ٍ 1441 ،)3و
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الدراسات الشابدق٘.

لم أجد -بحسب المعمومات المتوافرة لدي -دراسة عممية مستقمة تناولت أثر أسباب النزول في فيم آيات األحكام

عند الماوردي من خالل كتابو :الحاوي الكبير.
حمددات الدراس٘.

تنحصر ىذه الدراسة في بيان أثر أسباب النزول في فيم آيات األحكام عند الماوردي من خالل كتابو :الحاوي الكبير،

وال تتعرض لغيره من الكتب ،وال تتعرض لدراسة ىذه األسباب والحكم عمييا؛ ألنيا تحتاج إلى دراسة مستقمة ،وباحث
متخصص في عمم الحديث ،ولكن أشرت في اليامش إلى مظان اآلثار التي ذكرتيا في البحث.
ميَج البحح.

اعتمدت في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي ،والمنيج الوصفي ،والمنيج النقدي ،وىو ما تطمبتو طبيعة ىذه الدراسة.

خط٘ الدراس٘.
قسم عمى النحو اآلتي:
اقتضت طبيعة ىذه الدراسة أن تُ ّ
المقدمة :وفييا مشكمة الدراسة ،وأىميتيا ،وأىدافيا ،ومحدداتيا ،والدراسة السابقة ،ومنيج البحث.
المبحث األول :توضيح عنوان الدراسة.
المطمب األول :معنى سبب النزول وأىميتو.
المطمب الثاني :التعريف بالماوردي وكتابو (الحاوي الكبير).
المبحث الثاني :طريقة الماوردي في ذكره ألسباب النزول.
المطمب األول :التعبير عن سبب النزول.
المطمب الثاني :ذكر الروايات المتعددة في سبب نزول آية.
المطمب الثالث :ذكر رواية السبب الضعيفة ،أو الباطمة.
المبحث الثالث :أثر أسباب النزول في بيان المعنى التفسيري والحكم الشرعي.
المطمب األول :أثر أسباب النزول في بيان المعاني.
المطمب الثاني :أثر أسباب في األحكام الشرعية.
الخاتمة :وفييا أىم النتائج والتوصيات.
املبحح األّل:

التعرٓف بعيْاٌ الدراس٘.
قبل الدخول في تفاصيل الدراسة البد من نظرة سريعة موجزة عمى محوري ىذا البحث وعموده ،وىما أسباب النزول،
واإلمام الماوردي وكتابو :الحاوي ،وذلك من خالل اآلتي:
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)15ع (2019/ٍ1441 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14
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املطلب األّل :معي ٙسبب اليزّل ّأٍنٔتُ.
اصطالحا.
أوالً :معنى سبب النزول لغة و
ً

ب لغة:
قبل معرفة معنى سبب النزول
اصطالحا ،ال بد من معرفة جزأي ىذا المركب ،وىما :السبب ،والنزول ،أما السََّب ُ
ً
ِ
معنويا(ٔ) ،وكل َش ْيء
ماديا أم
فيو الحبل الذي يصعد بو إلى ّ
ً
النخل ،ثم أُطمق عمى ما ُيتوصل بو إلى غيره ،سواء أكان ً
ِ
ِ
اجة تريدىا فَيُ َو َسَبب ،ومنوَ ُي َقال لمطريقَ :سَببِ ،ألََّنك بِ َسَببِ ِو تصل إِلَى اْلموضع الَِّذي تريده(ٕ).
وصمت بِو إِلَى َموضع أَو َح َ
نزل عن
وأما النزول في المغة :فيو من َنَزَل ،وىذه المادة تدل في أصل الوضع عمى اليبوط من ٍّ
عمو إلى أسفلُ ،يقالَ :
طر ِمن السَّم ِ
النُزول في ُميمة .والتَّْن ِزي ُل :ترتيب الشيء ووضعو منزلو(ٖ).
اء ،ونزل في البئر .والتََّنُّزُلُ :
دابتوَ ،وَنَزَل اْل َم َُ َ َ

اصطالحاُ :عِّرف سبب النزول بتعريفات متعددة ،منيا" :ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنو ،أو مبينة لحكمو
ب النزول
ً
سب ُ
َ
(٘)
(ٗ)
أيام وقوعو"  .ومنيا" :ما نزل قرآن بشأنو وقت وقوعو بوصفيا حادثة أو سؤال" .

المعتبر في السبب ىو وقت َتنُّزل القرآن الكريم ال قبمو وال
وىما متقاربان -من حيث المعنى -ويظير منيما أن الزمان ُ
سببا لمنزول يتعمق بأمرين :األول :السؤال الموجو لمنبي  ،والثاني :الحادثة التي وقعت في زمانو .
بعده ،وأن ما كان ً
وعمى الرغم من اىتمام اإلمام الماوردي بأسباب النزول ،واكثاره من ذكرىا في كتابو -الحاوي الكبير -إال أن االستقراء

ولكنو ال يخرج في إيراده ليا عن المعنى الذي ذكره المتأخرون
أظير أنو لم يتعرض لمفيوم أسباب النزول ،ولم ُي ّ
حدد معناىاّ ،
يتقيد بذكر ما نزل قرآن بسببو مما يتصل بأسئمة ُوجِّيت إلى النبي  ،أو حادثة وقعت أيام النبي ،
ألسباب النزول؛ فيو ّ
ولم يذكر الحوادث التي سبقت نزول القرآن الكريم في أسباب لمنزول.

ثانيا :أىمية أسباب النزول.
ً
لقد ذكر غير و ٍ
احد من العمماء المتقدمين والمتأخرين أىمية أسباب النزول ،وصرحوا بأن الفيم الصحيح لبعض
اآليات القرآنية يتوقف عمى المعرفة بأسباب نزوليا؛ فمن المتقدمين يقول الواحديِ :
"ى َي أ َْوفَى ما يجب الوقوف عمييا ،وأولى
ف العناية إلييا ،المتناع معرفة تفسير اآلية وقصد سبيميا ،دون الوقوف عمى قصتيا وبيان نزوليا"( ،)ٙونقل الزركشي عن
صَر ُ
ما تُ ْ
أبي الفتح القشيري قولو" :بيان سبب النزول طريق قوي في فيم معاني الكتاب العزيز وىو أمر تحصل لمصحابة بقرائن تحتف
بالقضايا"(.)ٚ

ومن المتأخرين يقول الذىبي" :ومعرفة أسباب النزول ،وما أحاط بالقرآن من ظروف ومالبسات ،تعين عمى فيم كثير

من اآليات القرآنية"(.)ٛ

ولعل في اىتمام
يظير مما تقدم ،أن معرفة سبب النزول ُيعين عمى الفيم الصحيح لما نزل بو من كتاب اهلل تعالىّ .
ويؤكد معرفتو بأىمية أسباب النزول ،ودورىا
الماوردي بأسباب النزول وعنايتو الفائقة بإيرادىا داللة عمى أىميتيا من جانبُ ،
في فيم آيات القرآن الكريم واستنباط أحكامو ،من جانب آخر.

املطلب الجاىٕ :التعرٓف باملاّردٖ ّكتابُ (احلاّٖ الكبري).
أوالً :التعريف بالماوردي.

ي ،نسبة إلى ماء الورد ،إما
بالم َاوْرِد ّ
أسمو وكنيتو ولقبو :ىو عمى بن محمد بن حبيب البصريُ ،يكنى بأبي الحسن ،ويم ّقب َ
()ٜ
أيضا بأقضى القضاة ،قال صاحب معجم
ويمقب ً
إلى عممو ،واما إلى بيعو ،وىذا لقبو ولقب أسرتو ،وىو الذي اشتير بو ُ ،
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البمدان" :لُقب بو في سنة تس ٍع وعشرين وأربعمائة ،وجرى من الفقياء كأبي الطيب الطبري والصيمري إنكار ليذه التسمية،
(ٓٔ).

يسمى بو أحد ...فمم يمتفت إلييم واستمر لو ىذا المقب إلى أن مات"
وقالوا :ال يجوز أن ّ

مولده ونشأتوُ :ولِد في البصرة سنة أربع وستين وثالث مئة ،فييا نشأ وترعرع ،وتتممذ عمى كبار عمماء عصره ،ثم أكمل
اني ،فتردد عمى حمقات العمم ،وتتممذ عمى كبار العمماء ىناك،
مسيرتو العممية فارتحل إلى بغداد ،وأقام بيا بدرب الزعفر ّ

ٍ
ببمدان كثيرة (ٔٔ).
وجعمت لو والية القضاء
ُ

مذىبو :كان الماوردي شافعي المذىب ،بل من كبار فقياء الشافعية ،يقول ابن خمكان" :كان من وجوه الفقياء الشافعية ومن

كبارىم ... ،وكان حافظاً لممذىب"(ٕٔ).

يٖٛٙ( ،ىـ) ،والحسن ابن
شيوخو :تتممذ الماوردي عمى يد شيوخ أجالء ،منيم :عبد الواحد بن حسين أبو القاسم الصَّيمر ّ
الجبمي ،وأبو حامد أحمد بن محمد اإلسفرايينيٗٓٙ( ،ىـ) ،ومحمد بن عدي ابن زحر المنقري ،وعبداهلل ابن
عمى بن محمد
ّ

محمد البخاري الخوارزميٖٜٛ( ،ىـ) ،ومحمد بن المعمى األزدي ،وجعفر بن محمد بن الفضل البغداديٖٛٚ( ،ىـ) (ٖٔ).

تالميذه :كثيرون ىم الذين تتممذوا عمى يديو وأصبحوا من العمماء المشيورين ،منيم :أبو بكر أحمد بن عمي الخطيب
البغداديٖٗٙ( ،ىـ) ،وعبدالممك بن إبراىيم اليمداني المقدسيٗٛٛ( ،ىـ) ،وأبو القاسم عمي بن الحسين الربعي المعروف بابن
عربيةٕ٘ٓ( ،ىـ) ،عمي بن سعيد بن عبدالرحمن العبدريٜٖٗ( ،ىـ) ،وميدي بن عمي اإلسفراييني ،وأبو منصور القشيري،
(ٕٗٛىـ) ،وعبد الغني بن نازل بن يحيى األلواحي ،)ٖٗٛ( ،وعبدالواحد بن عبدالحكيم القشيريٜٗٗ( ،ىـ) ،وأبو العز أحمد
يٕ٘ٙ( ،ىـ) (ٗٔ).
ابن عبيد اهلل بن كادش العكبر ّ

عظيما ،وصارت
ثناء العمماء عميو :اجتيد الماوردي في طمب العمم ،وكان شديد الحرص عمى تحصيمو ،حتى نال منو حظًا
ً
لو مكانة رفيعة ومنزلة عالية بين ُجمّة من العمماء ،وقد تنوعت عباراتيم في مدحو والثناء عميو ،فتضمنت بيان منزلتو،
ومكانتو الكبيرة ،فمن تمك العبارات:

(٘ٔ)

قال ياقوت الحموي" :حدثني أبي قال :ولم أر أوقر منو ،لم أسمع منو مضحكة قط"

.

صالحا"(.)ٔٙ
متأدبا ...وكان ثقة
وقال ابن الجوزي" :وكان وقو ار
ً
ً
وقال الخطيب البغدادي" :كان من وجوه الفقياء الشافعيين ،ولو تصانيف عدة ِفي أصول الفقو ،وفروعو ،وفي غير

ذلك"(.)ٔٚ

جميال رفيع َّ
وقال السبكيَ " :ك َ ِ
الشأن لو اليد الباسطة في المذىب والتفنن التَّام ِفي َسائِر ا ْل ُعمُوم"(.)ٔٛ
ماما ً
ان إ ً
ي َّ
الدال عمى دينو ومجاىدتو لنفسو ما ذكره في
وأما عن إخالصو ومجاىدتو لنفسو فيقول السبكي" :ومن كالم اْل َم َاوْرِد ّ

الدين و ُّ
كتابا جمعتو ما استطعت من كتب الناس،
كتاب أدب ّ
الدْنَيا ،فقال :ومما أنذرك بو من حالي أني صنفت في البيوع ً
اطالعا
وأجيدت فيو نفسي ،وكددت فيو خاطري حتى إذا تيذب واستكمل وكدت أعجب بو ،وتصورت أني أشد الناس
ً

ض َّمنت أربع مسائل ولم أعرف
بعممو ،حضرني ،وأنا في مجمسي أعرابيان فسأالني عن بيع عقداه في البادية عمى شروط تَ َ

معتبرا ،فقاال :أما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم ىذه الجماعة؟
مفكر وبحالي وحاليما
لشيء منيا جو ًابا ،فأطرقت ًا
ً
اىا لك وانصرفا .ثم أتيا من قد يتقدمو في العمم كثير من أصحابي فسأاله فأجابيما مسرًعا بما أقنعيما
فقمت :ال .فقاالَ :و ً
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)15ع (2019/ٍ1441 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14

5

Published by Arab Journals Platform, 2019

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2019], Iss. 3, Art. 2
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ظة تَ َذلَّ َل ليما قياد النفس
فانصرفا عنو راضيين بجوابو حامدين لعممو .إلى أن قال :فكان ذلك از ِج َر نصيحة ونذير ِع َ
وانخفض ليما جناح العجب" (.)ٜٔ
بد من اإلشارة ىنا إلى أن الماوردي اتيم باالعتزال ،لكن وقف غير و ٍ
احد من العمماء من ىذه التيمة موقف
وال ّ
ُ
ٍ
المدافع عنو الرافض ليذه التيمة ،ومن أجمل العبارات -التي ينبغي عمى ِّ
باحث أن يقف عندىا ،وأن يجعميا نصب
كل
ُ
ٍ
"وبكل ٍ
ِّ
بدعة فيو من كبار العمماء .فمو َّأننا
حال ىو مع
عقبا عمى ىذه التيمة:
م
يقول
حيث
ىبي،
الذ
اع
ر
ي
ه
ر
سط
ما
عينيو
ُ ً
كل ٍ
أىدرنا َّ
ط يا أخي عمى العمماء مطمقًا ،وال تبالغ في تقريظيم مطمقًا وأسأل المَّو
عالم َزَّل لما سمِم معنا إِ َّال القميل ،فال تح ّ

أن يتوفاك عمى التّوحيد"(ٕٓ).

وفيما سبق من ثناء العمماء عمى اإلمام الماوردي ،وعمى عممو ،وتصانيفو ،داللة واضحة عمى ِرفعة شأنو ،وعمو

مكانتو العممية.

مؤلفاتو :لم يقتصر في التأليف عمى ٍ
فن من فنون العمم ،بل تنوعت مؤلفاتو ،فشممت فنوناً عدةً :كالفقو ،والتفسير ،والعقيدة،
والسياسة ،والمغة واألدب ،وغيرىا ،فقد قالوا عنو" :لو التفنن التام في سائر العموم ...ولو التصانيف الحسان في كل فن من
العمم"(ٕٔ) ،ومن مؤلفاتو عمى سبيل المثال ال الحصر :في الفقو :الحاوي الكبير ،واإلقناع .وفي التفسير :النكت والعيون.
وفي العقيدة :أعالم النبوة .وفي السياسة :األحكام السمطانية ،وقانون الو ازرة وسياسة الممك .وفي المغة واآلدب :األمثال
والحكم ،وأدب الدنيا والدين.
وفاتو :كانت وفاة الماوردي يوم الثالثاء في شير ربيع األول من سنة خمسين وأربعمئة من اليجرة النبوية (ٓ٘ٗىـ) ،ولو
ِ
وصمِّي عميو ِفي جامع المدينة ،وكان قد بمغ ستا وثمانين
من العمر ست وثمانون سنة ،ودفن في مقبرة باب حرب ببغدادُ ،
سنة(ٕٕ) -رحمو اهلل رحمة واسعة.-
ثانيا :التعريف بكتاب :الحاوي الكبير.
ً
ىذا الكتاب شرح لمختصر المزني ،والذي جمع فيو مؤلفو خالصة فقو اإلمام الشافعي ،يقول الماوردي عن سبب

شير إلى أىميتو:
وم ًا
تأليف لو وتسميتو بالحاويُ ،
"ولما كان أصحاب الشافعي  قد اقتصروا عمى مختصر إبراىيم بن إسماعيل بن يحيى المزني -رحمو اهلل،-
النتشار الكتب المبسوطة عن فيم المتَعمِِّم ،واستطالة مراجعتيا عمى العالِِم حتى جعموا المختصر أصالً ِ
يمكُنيم تقريبو عمى
َ
ُ َ
ُ
المبتدئ ،واستيفاؤه لممنتيي ،وجب صرف العناية إليو وايقاع االىتمام بو .ولما صار مختصر المزني بيذه الحال من مذىب

وجا عن ُمقتضى الشرح
الشافعي ،لزم استيعاب المذىب في شرحو واستيفاء اختالف الفقياء المغمق بو ،وان كان ذلك ُخُر ً
الذي يقتضي االقتصار عمى إبانة المشروح ليصح االكتفاء بو ،واالستغناء عن غيره .وقد اعتمدت بكتابي ىذا شرحو عمى
حاويا لما أوجبو بقدر الحال من االستيفاء واالستيعاب في أوضح تقديم
أعدل شروحو وترجمتو بـ (الحاوي) رجاء أن يكون ً
وأصح ترتيب وأسيل مأخذ"

(ٖٕ).

وىو بحق اسم عمى ُمسمى؛ فقد حوى أقوال كثير من عمماء الشافعية ،وأقواالً لممذاىب الفقيية األخرى ،وحوى أقوال
كثير من الصحابة والتابعين في مسائل متعددة ،وحوى كذلك التفسير وعموم القرآن ،وأصول الفقو ،وغيرىا من فنون العمم،
وجاء كل منيا في موضعو المناسب لو.
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جمدا ،وىو مرتب بحسب الموضوعات الفقيية العامة؛
جاء الكتاب -بحسب النسخة التي بين يدي  -في ثمانية عشر ُم ً
قسم إلى كتب ،والكتاب إلى أبواب ،والباب إلى فصول ،والفصل إلى مسائل.
وم ّ
العبادات ،والمعامالت ،والنكاح ،والجناياتُ ،

وىو موسوعة فقيية ضخمة ،قال عنو مؤلفو -الماوردي -بسطت الفقو في أربعة آالف ورقة ،واختصرتو في أربعين،

يريد بالمبسوط كتاب( :الحاوي) وبالمختصر كتاب( :اإلقناع)(ٕٗ) ،فيو ُيصرح بأنو جمع الفقو في كتابو( :الحاوي) وأفاض في
شرح مسائمو وبيانيا ،ثم اختصر ىذا الكتاب بكتاب آخر سماه (اإلقناع) ،وقدره مؤلفة بأربعين ورقة.

وتتجمى أىمية ىذا الكتاب من خالل ما قالو غير و ٍ
احد من العمماء الذين ترجموا لمماوردي ،فمثالً :قال ابن خمكان:
بالتبحر والمعرفة التامة بالمذىب"(ٕ٘) ولع ّل ىذا ىو ِسُّر وصفو
"كتاب( :الحاوي) لم يطالعو أحد إال وشيد لو -أي :مؤلفو-
ّ
-كما تقدم -بحافظ المذىب.

ومما يظير مكانة (الحاوي) ،ويبرز أىميتو ما ال يخفى عمى ٍ
أحد من أىل العمم كثرة النقول عنو ،واستشياد كثير من
ُ
ُ
الفقياء والمفسرين وغيرىم بما جاء فيو من أقوال.
املبحح الجاىٕ:

طرٓدق٘ املاّردٖ يف ذكرِ ألسباب اليزّل.
إن القارئ لكتاب الحاوي الكبير يقف بسيولة عمى طريقة اإلمام الماوردي في إيراد أسباب النزول ،ويمكن توضيح ذلك
من خالل المطالب اآلتية:

املطلب األّل :التعبري عً سبب اليزّل.

تباينت صيغ التعبير التي يستعمميا العمماء عند إيرادىم لسبب النزول ،وىذه الصيغ ىي :حدث كذا فنزل أو فأنزل كذا،

()ٕٙ
عبر الماوردي في كتابو عن السَّبب بيذه الصيغ ،لكن بطرق
أو سبب نزول ىذه اآلية كذا ،أو نزلت ىذه اآلية في كذا  ،وقد ّ

مختمفة ،وعمى درجات متفاوتة من حيث القمة والكثرة ،وتوضيح ذلك بما يأتي:

ادةُ َع ْن أََن ٍ
ق َر ُسو ُل اهلل 
س قَا َل طَمَّ َ
أوالً :اإلتيان بفاء السببية عمى مادة (نزل) بعد ذكر الحادثة ،ومن ذلك قولو"َ :رَوى قَتَ َ
()ٕٚ
وى َّن لِ ِعد ِ
َىمَيَا فَأ َْن َز َل المَّوُ تَ َعالَىَ  :يا أَي َ َّ ِ ِ
طمَّ ْقتُم ِّ
َّت ِي َّن[الطالق ، ]ٔ :ومنو قولو:
اء فَ َ
طمِّقُ ُ
صةَ فَأَتَ ْ
ت أْ
س َ
الن َ
َح ْف َ
ُّيا النب ُّي إ َذا َ ُ
ِ
ِ
ض فَ َج َح َدنِي َعمَْييَا ،فَقَ َّد ْمتُوُ إِلَى النبي 
ان َبْينِي َوَبْي َن َييُوِد ٍّ
ي أ َْر ٌ
"وروى األعمش عن شفيق ْب ِن َوائ ٍل َع ِن ْاألَ ْش َعث قَا َلَ :ك َ
ون
ين َي ْ
فَقَا َل" :أَلَ َ
احمِ ْ
ت :إِ َذ ْن َي ْحمِ ُ
شتَُر َ
ب بِ َمالِي ،فََنَز َل قَ ْولو تَ َعالَى :إِ َّن الَِّذ َ
ت َال .فَقَا َل لِْمَييُوِديِّْ :
ف .قُْم ُ
ك َبيَِّنةٌ ،فَقُْم ُ
ف فََي ْذ َى ُ
()ٕٛ
موضعا تقر ًيبا ال يتسع
ِب َع ْيِد المَّ ِو َوأ َْي َم ِان ِي ْم ثَ َمًنا َقمِ ًيال[آل عمران . "]ٚٚ :وقد أكثر من إيراد ىذه الصيغة ،بما يزيد عن ستين
ً
المقام لذكرىا.
ِ
ث لَ ُك ْم[البقرة ]ٕٕٖ :حيث قال" :فَقَ ْد َرَوى َجابٌِر إِ َّن
اؤ ُك ْم َح ْر ٌ
سُ
ً
ثانيا :التصريح بمفظ السبب ،ومنو ما أورده بعد قولو تعالى :ن َ
()ٕٜ
ِ
ِ
ِ
ود :أ َّ
َح َو َل" .
ب ُن ُزولِيَا َما َذ َك َرتْوُ ا ْلَييُ ُ
اء َولَ ُدهُ أ ْ
َسَب َ
ام َأرَةً م ْن ُدُب ِرَىا في قُُبميَا َج َ
َن َم ْن أَتَى ْ

َن تُ ْؤُذوا
ان لَ ُك ْم أ ْ
تعقيبا عمى قولو تعالىَ  :و َما َك َ
ثالثًا :الجمع بين التصريح بمفظ السبب واإلتيان بفاء السببية ،ومنو ما جاء ً
ِِ
َن تَْن ِكحوا أ َْزو ِ
ب ُنُز ِ
ول َىِذ ِه ْاآلَي ِة َما َح َكاهُ الس ِّ
ي أ َّ
َن َرُج ًال
ُّد ُّ
س َ
ول المَّ ِو َوَال أ ْ
اج ُو م ْن َب ْعده أ ََب ًدا[األحزاب ]ٖ٘ :إذ يقول"َ :و َسَب ُ
َ َ
ُ
َر ُ
ش قَا َل ِعْن َد ُنُز ِ
ول َآي ِة اْل ِح َج ِ
ِم ْن قَُرْي ٍ
ث ِلَنتََزَّو ُج َّن
ث بِ ِو َح َد ٌ
اب أََي ْح ِجُبَنا َر ُسو ُل المَّ ِو عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا ِم ْن َب ْعِدَنا لَئِ ْن َح َد َ
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أثر األسباب اليزّل يف فَه آٓات األحكاو عيد املاّردٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ت َىِذِه ْاآلَيةُ"(ٖٓ).
اءهُ ِم ْن َب ْعِدِهَ ،فَنَزَل ْ
ن َس َ

ِ
رابعا :اإلتيان بعبارة (نزلت في) ،ومن ذلك قولو" :ورِوي ع ِن ْاب ِن عب ٍ ِ
ين ِم ْن ُك ْم
ستَ ْق ِد ِم َ
َ
َُ َ َ
َّاس في قَ ْولو تَ َعالَىَ  :ولَقَ ْد َعم ْم َنا ا ْل ُم ْ
ً
(ٖٔ)
ين[الحجر ]ٕٗ :أََّنيا َن َزلَ ْ ِ
ولَ َق ْد عمِم َنا ا ْلمستَأ ِ
اب رس ِ
صمِّي َم َعيُ ُم ْامَأرَةٌ  . "...وعن سبب
ول المَّ ِو َ ك َان ْ
ْخ ِر َ
ت في أ ْ
ُ ْ
ت تُ َ
َص َح ِ َ ُ
َ
َ ْ
َ
النس ِ
نزول قولو تعالى :وا ْلم ْحص َن ُ ِ
ي أ َّ
َن َى ِذ ِه
اء إِال َما َممَ َك ْت أ َْي َما ُن ُك ْم[النساء ]ٕٖ-ٕٕ :قال"َ :وَرَوى أَُبو َس ِع ٍيد ا ْل ُخ ْد ِر ُّ
ات م َن ِّ َ
َ ُ َ
(ٕٖ)
ورودا في كتابو.
ت ِفي َس ْب ِي َى َو ِازَن"  .وىذه أقل الصيغ ً
ْاآلَيةَ َن َزلَ ْ

ص ِال ٍح َع ْن أَبِي ُىَرْي َرةَ َع ِن َّ
النبِ ِّي 
خامسا :الجمع بين اإلتيان بفاء السببية وعبارة (نزلت في) ،ومن ذلك قولوَ " :رَوى أَُبو َ
ً
قباءِ  :ف ِ
َى ِل ٍ
ون
َن َيتَ َ
ين[التوبة ]ٔٓٛ :قَ َ
ُّون أ ْ
أََّنوُ َقا َل"َ :نَزلَ ْ
ت َىِذِه ْاآلَيةُ ِفي أ ْ
ط َّيُروا َوالمَّ ُو ُي ِح ُّب اْل ُمطَّ ِّي ِر َ
يو ِر َجا ٌل ُي ِحب َ
الَ :ك ُانوا َي ْستَْن ُج َ
بِا ْلم ِ
ت ِفي ِي ْم َى ِذ ِه ْاآلَيةُ"(ٖٖ).
اء فََن َزلَ ْ
َ
ورودا الصيغة
تقدم أن صيغ التعبير عن سبب النزول الثالث وردت في عبارة الماوردي ،وأكثرىا
يظير من كل ما ّ
ً
التي تدخل فييا الفاء عمى مادة (نزل) ،وتأتي بعدىا الصيغة التي ُيصرح فييا بمفظ السبب ،وأقميا عبارة (نزلت في كذا) ،وقد

يجمع في الرواية الواحدة بين صيغتين ،ولع ّل في ىذا إشارة إلى أنو لم يكن ُي ّفرق بين ىذه الصيغ من حيث داللتيا عمى سبب
النزول المباشر أو عدمو ،األمر الذي ُيوجب تتبع الروايات التي أوردىا في كتابو قبل الشروع في الحكم عمييا ،وعدم االعتماد
مباشر لمنزول.
ًا
سببا
عمى الصيغة وحدىا في اعتباره ىذه الرواية أو تمك ً

املطلب الجاىٕ :ذكر الرّآات املتعددٗ يف سبب ىزّل آٓ٘.

ولكنو في األعم األغمب يترك
ظير من خالل االستقراء أن الماوردي قد يجمع في سبب نزول آية روايات عدةّ ،
تمك الروايات دون ترجيح أو تعقيب ،وقمما ُيرجح بينيا ،ويمكن توضيح ذلك بما يأتي:

أوالً :ذكره روايات عدة في سبب نزول اآلية دون ترجيح بينيا ،ومن أمثمة ذلك:

ِ
َّ
س ْك َن َعمَ ْي ُك ْم[المائدة،]ٗ :
الم َعممة ،حيث ذكر قولو تعالى :فَ ُكمُوا م َّما أ َْم َ
ٔ) ما جاء عند بيانو لحكم أكل صيد الجوارح ُ
وقال" :فكان ىذا نصِّا في اإلباحة وفي سبب نزول ىذه اآلية قوالن :أحدىما :ما رواه أبو رافع إن جبريل  أراد الدخول
كمبا ،فرجع ،وقال" :إنا ال ندخل بيتًا فيو كمب" .قال أبو رافع" ،فأمرني بقتل الكالب ،فقتمتيا،
عمى محمد رسول اهلل  فرأى ً
ت بِقَ ْتِميَا؟ فسكت حتى نزلت عميو ىذه اآلية" .والثاني :إِ َّن َزْي َد ا ْل َخْي ِل
فقالوا :يا رسول اهلل ما َي ِح ُّل لنا من ىذه األمة التي أ ََم ْر َ
ب خمسة تصيد الظباء
َوفَ َد عمى رسول اهلل  وقال لو :فينا رجالن يقال ألحدىما دريع ،واآلخر يكنى أبا دجانة ،وليما أَ ْكمُ ٌ
فما ترى في صيدىا؟  ...فأنزل اهلل تعالى ىذه اآلية"(ٖٗ).

ِ
ٕ) في سياق حديثو عن حكم الغنائم عمى م ْن َّ ِ
سأَلُوَن َك َع ِن ْاألَ ْن َف ِ
ال ُق ِل ْاألَ ْن َفا ُل ِلمَّ ِو
تقدم م َن األنبَِياء يذكر قولو تعالىَ  :ي ْ
َ
س ِ
ول َفاتَّقُوا المَّ َو[األنفال ،]ٔ :ثم ُيعقب قائالً" :وفي السبب الذي نزلت ىذه اآلية من أجمو ثالثة أقاويل:
َو َّ
الر ُ
أحدىا :إن أىل بدر شكوا في َغَنائِ ِموَ فأنزل اهلل تعالى :يسألونك عن األنفال[األنفال .]ٔ :ولم يعمموا حكم إباحتيا وحظرىا
س ِ
سأَلُوَن َك َع ِن ْاألَ ْنفَ ِ
ول فَاتَّقُوا المَّ َو[األنفال.]ٔ :
ال ُق ِل ْاألَ ْنفَا ُل لِمَّ ِو َو َّ
حتى سألوا رسول اهلل  عنيا فأنزل اهلل تعالىَ  :ي ْ
الر ُ
َّان ا ْلمقَاتِمَ ِة يوم بدر تسارعوا إلى القتال ،وثبت الشيوخ تحت الرايات ،فمما فتح اهلل عمييم قال ُّ
َّان :نحن
الشب ُ
الثاني :إن ُشب َ ُ
أحق بالغنائم لقتالنا ،وقال الشيوخ :ال تستأثروا عمينا فإنا كنا ردءا لَ ُك ْم ،فأنزل اهلل تعالى ىذه اآلية فييم.
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والثالث :إن َم ْن َش ِي َد َب ْد ًار ِم َن المياجرين واألنصار اختمفوا وكانوا أثالثًا في الغنائم أييم ُّ
أحق بيا فنزلت ىذه اآلية فييم،
وجعميا اهلل لرسولو دونيم حسما لتنازعيم ،فقسميا رسول اهلل  فييم عمى رأيو واجتياده .)ٖ٘("...
ب َفأ َْي َن َما تَُولُّوا
ٖ) ما جاء في سياق حديثو عن حكم استقبال القبمة ،حيث قال" :فأما قولو تعالىَ  :وِلمَّ ِو ا ْل َم ْ
ش ِر ُ
ق َوا ْل َم ْغ ِر ُ
فَثََّم َو ْج ُو المَّ ِو[البقرة ]ٔٔ٘ :ففيو ستة تأويالت... :
والثاني :أنيا نزلت في صالة التطوع لمسائر حيث توجو ،ولمخائف في الفرض حيث تمكن من شرق ،أو غرب ،وىذا
قول ابن عمر.

والثالث :أنيا نزلت فيمن خفيت عمييم القبمة فمم يعرفوىا فصموا إلى جيات مختمفة.

َستَ ِج ْب لَ ُك ْم[غافر ]ٙٓ :قالوا إلى أين فنزلت:
والسبب الرابع :أن سبب نزوليا أن اهلل تعالى لما أنزل قولو تعالىْ  :اد ُعوِني أ ْ
فَأ َْي َن َما تَُولُّوا فَثََّم َو ْج ُو المَّ ِو ،وىذا قول مجاىد....

والخامس :أن سبب نزوليا أن النبي  حين استقبمت الكعبة تكممت الييود فأنزل اهلل تعالى ىذه اآلية ،وىذا قول ابن عباس"(.)ٖٙ

يظير من خالل األمثمة السابقة أن الماوردي يذكر روايات عدة في سبب نزول اآلية  -ففي المثال األول :ذكر روايتين،

وفي الثاني :ثالث روايات ،وفي الثالث :أربع روايات -ولم ُيرجح بينيا ،وانما يكتفي بجمع األقوال ،وىذه ىي الطريقة الغالبة
عمى تعاممو مع الروايات المتعددة في سبب النزول ،أقول- :وال أجزم -لع ّل السبب في ذلك إما تساوي الروايات من وجية

نظره ،وعدم ظيور ما يستند إليو في ترجيح رواية عمى غيرىا ،أو احتمال أن تكون ىذه الرواية أو تمك مرادة وان لم يكن
عمي ترجيحيا دليل.

ثانيا :ذكره الروايات المتعددة الواردة في سبب النزول مع الترجيح ،ومن ذلك مثالً:
ً
س َع ْو َن
ٔ) بعد أن َّ
ين ُي َح ِارُب َ
اء الَِّذ َ
أص َل الماوردي لمحرابة وقطاع الطرق ُم َج َ
سولَ ُو َوَي ْ
ون المَّ َو َوَر ُ
اىَرةً بقولو تعالى :إَِّن َما َجَز ُ
ِ
ف أَو ي ْنفَوا ِم َن ْاألَر ِ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِفي ْاأل َْر ِ
ي ِفي ُّ
الد ْن َيا
ادا أ ْ
سً
صمَّ ُبوا أ َْو تُ َقطَّ َع أ َْيدي ِي ْم َوأ َْر ُجمُ ُي ْم م ْن خ َال ْ ُ ْ
ض َذل َك َل ُي ْم خ ْز ٌ
َن ُيقَتَّمُوا أ َْو ُي َ
ض فَ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
يم[المائدة ]ٖٖ :قال" :واختمف أىل العمم فيمن نزلت ىذه اآلية وأريد بيا عمى أربعة أقاويل:
َولَ ُي ْم في ْاآلخَرِة َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
َّ
القول األول :نزلت في قوم من أىل الكتاب كان بينيم وبين رسول اهلل  عيد فنقضوه وأفسدوا في األرض ،فَ َح َك َم الموُ
تعالى بذلك فييم ،فيكون حكميا مقصو ار عمى ناقضي العيد من أىل الكتاب وىذا قول ابن عباس.

اجتِ َوائِ ِي ُم المدينة ليشربوا
ِّين ارتدوا عن اإلسالم وقد أخرجيم رسول اهلل  إلى لِ َق ٍ
اح لو عند ْ
القول الثاني :إنيا نزلت في اْل ُعَرِني َ
ور عمى
ص ًا
ص ُّحوا َقتَمُوا راعي رسول اهلل  واستاقوا إبمو ،فحكم اهلل بذلك فييم فيكون ُح ْك ُم َيا َم ْق ُ
من أبواليا وألبانيا ،فمما شربوا َو َ
المرتدين عن اإلسالم إذا أفسدوا ،وىذا قول أنس بن مالك ،وقتادة.

القول الثالث :إنيا نزلت في المح ِاربِين من أىل الحرب ح َكم المَّو فييم عند َّ
الظفَ ِر بيم بما ذكره في ىذه اآلية من عقوبتيم
َ َ ُ
َُ َ
ور عمى أىل الحرب ،وىو قول الحسن البصري ،وابراىيم النخعي ،وابن عمية.
ص ًا
فيكون ُح ْك ُميَا َم ْق ُ

ادا من المسممين وغيرىم،
ًا
القول الرابع :إنيا نزلت
إخبار من اهلل تعالى بحكم من حارب اهلل ورسولو وسعى في األرض فَ َس ً
َى ِل الكتاب والمرتدين وأىل الحرب في
َّن ُح ْك َم أ ْ
وىذا قول الجميور ،وىو الصحيح الذي عميو الفقياء؛ ألن اهلل تعالى قد َبي َ
َن تَ ْقِدُروا
ين تَ ُابوا ِم ْن قَْب ِل أ ْ
غير ىذه اآلية فاقتضى أن تكون ىذه اآلية في غيرىم؛ ألن اهلل تعالى قال في سياق اآلية :إَِّال الَِّذ َ
َعمَ ْي ِي ْم[المائدة ،]ٖٗ :وىذا من ُح ْكِم المسممين دون غيرىم"(.)ٖٚ
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فقد ذكر الخالف في تحديد َمن نزلت فيو اآلية الكريمة ،ثم رجح قول من قال بأنيا نزلت بكل َم ْن اتصف بصفة
مسمما ،وما رجحو الماوردي ىو الراجح ،لظيور ما استدل بو ،وىو اختيار غير واحد من أىل
كافر أم
المحاربة ،سواء أكان ًا
ً

العمم ،فمثالً :قال الشوكاني" :و ُّ
تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما تضمنتو"( .)ٖٛوقال السايس" :نزلت
الحق أن ىذه اآلية ُّ

كال منيما إذا تاب قُبمت توبتو ،سواء أكانت التوبة قبل
ىذه اآلية في ق ّ
فإن ّ
طاع الطريق ال في المشركين وال في المرتدينّ ،
طاع الطريق فيسقط عنيم الحد إذا تابوا قبل القدرة عمييم ،وال يسقط عنيم إذا تابوا بعد القدرة
أما ق ّ
القدرة عمييم أم بعدىاّ ،

عمييم"( ،)ٖٜوذكر الجصاص اتفاق السمف والخمف من فقياء األمصار عمى أن ىذا الحكم غير مخصوص بأىل الردة وأنو
فيمن قطع الطريق وان كان من أىل الممة(ٓٗ).

ٕ)

اضوا ب ْيَنيم ِباْلمعر ِ
وف
ما جاء في سياق حديثو عما يجب عمى األولياء من نكاح األيامى ،حيث ذكر قولو تعالى :إِ َذا تََر َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ

[البقرة ،]ٕٖٕ :وبعد أن بين معنى التراضي عقب قائالً" :وفيمن نزلت ىذه اآلية قوالن:

ُختَو رج ًال ثم طمقيا وتراضيا بعد ِ
الع َّد ِة أن يتزوجيا
القول األول- :وىو األشير -إنيا نزلت في معقل بن يسار َزَّو َج أ ْ ُ َ ُ
مرهُ أن يزوجيا ففعل ،وىذا قول الحسن ،ومجاىد ،وقتادة،
فع َ
ضمَيَا وحمف أن ال ُي َزِّو َجيَا فنياه اهلل تعالى عن عضميا ،وأ َ
والشافعي.

القول الثاني :إنيا نزلت في جابر بن عبد اهلل مع بنت عم لو وقد طمقيا زوجيا ثم خطبيا فعضميا وىذا قول السدي"(ٔٗ).

وعدىا األشير دون أن يذكر سبب الترجيح ،وىذا ما رجحو ابن كثير ،فقد ذكر
فاإلمام الماوردي رجَّح الرواية األولىّ ،
الروايتين ثم قال" :والصحيح األول"(ٕٗ)؛ يعني أنيا نزلت في معقل بن يسار.

ولع ّل مما تحسن اإلشارة إليو ىنا أن الماوردي سمك في إسناد روايات سبب النزول طُرًقا مختمفة؛ فتجده ينقل الروايات
ويعزوىا إلى نقمتيا من الصحابة أو التابعين ،أو تابعي التابعين ،لكن في مثل ىذه الحال ال يأخذ جميع السند ،وانما يأخذ

(٘ٗ)،
قدما االسم عمى الرواية ،نحو :قال فالن،
أحيانا بجزء من السند(ٖٗ) ،وأخرى يقتصر عمى قول الصحابي(ٗٗ) ،أو التابعي
ً
ُم ً
)
ٗٙ
(
قدما الرواية عمى االسم ،كقولو :قالو فالن ،أو وىو قول فالن  ،وقد ينقل الرواية دون عزوىا ٍ
ألحد ،كأن
ورى فالن ،أو ُم ِّ ً

يقول :روي ،أو قيل ،أو سبب نزوليا( ،)ٗٚوفي األعم األغمب يسوق الروايات بالمعنى ،وىو في كل األحوال ال يذكر مظان
ىذه الروايات ومصدرىا ،وال يذكر درجتيا من حيث الصحة.
وال يعني ىذا التشكيك بما أورده من روايات ألسباب النزول أو عدم الوثوق بيا؛ ألن ىذا المسمك سمكو أكثر العمماء

القدامى الذي صنفوا في الفقو أو التفسير ،لكن غاية ما في األمر أن الروايات الواردة في كتاب (الحاوي) -شأنيا شأن
الروايات المذكورة في كتب الفقو والتفسير -تحتاج قبل األخذ بيا إلى بيان درجتيا من حيث الصحة.

املطلب الجالح :ذكر رّآ٘ الشبب الضعٔف٘ ،أّ الباطل٘.

عمى الرغم من اىتمام الماوردي في كتابو الحاوي بأسباب النزول ،وكثرة ذكره ليا ،إال أنو لم يكن من أصحاب

الصنعة الحديثية ،ولم تظير لو عناية بالسند ،ولم يحكم عمى الرواية صحة وال ضعفًا ،بل وأورد بعض الروايات الضعيفة،
أو الباطمة ،ومن ذلك مثالً:
"ورِوي عن ابن عباس في قولو تعالى:
ٔ) ما أورده في سياق حديثو عن حكم صالة المرأة إلى جنب الرجل ،حيث قالُ :
ين ِم ْن ُكم ولَقَ ْد عمِم َنا ا ْلمستَأ ِ
ِ
صمِّي
ْخ ِر َ
ستَ ْق ِد ِم َ
ُ ْ
َ ولَقَ ْد َعم ْم َنا ا ْل ُم ْ
ين[الحجر ]ٕٗ :أنيا نزلت في أصحاب رسول اهلل  كانت تُ َ
ْ َ
َ ْ
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معيم ْام َأرَةٌ َج ِميمَةٌ ،فكان بعضيم يتقدم لكي ال يراىا ويتأخر عنيا بعضيم ليراىا ،فمم يبطل رسول اهلل  صالة من تأخر
وال أمره باإلعادة"(.)ٗٛ
ومع أنو ذكر ىذه الرواية بصيغة التضعيف ،إال أنو لم ُينبو إلى ضعفيا ،وما ورد فييا يتعارض مع عدالة الصحابة
يصدر منيم مثل ىذا وىم
الرفعة واإليمان ،وال يتفق مع عمو منزلتيم التي ال يمحقيم بيا أحد أن
الكرام ،ومع ما ليم من ِّ
ُ
قائمون بين يدي اهلل تعالى ،ىذا من جانب ،ومن جانب آخر ذكر غير و ٍ
احد من أىل العمم ضعف ىذه الرواية ،وأظيروا

معقبا عمى ىذه الرواية" :وىذا الحديث فيو نكارة شديدة ،وقد رواه عبد الرزاق ،عن جعفر بن سميمان،
بطالنيا ،قال ابن كثير ً
عن عمرو بن مالك وىو ُّ
ي أنو سمع أبا الجوزاء يقول  ...فالظاىر أنو من كالم أبي الجوزاء فقط ،ليس فيو البن عباس
الن ْك ِر ُّ
ِذ ْكٌر ،وقد قال الترمذي :ىذا أَ ْشَبوُ من رواية نوح بن قيس ،واهلل أعمم"( .)ٜٗوقال ابن عاشور" :وىو خبر و ٍاه ال يالقي انتظام
ىذه اآليات ،وال يكون إال من التفاسير الضعيفة"(ٓ٘).

ص َّد َق َّن َولََن ُكوَن َّن
ضمِ ِو لََن َّ
اى َد المَّ َو لَِئ ْن آتَا َنا ِم ْن فَ ْ
ٕ) ما ذكره في كتاب النذور بعد استداللو بقولو تعالىَ  :و ِم ْن ُي ْم َم ْن َع َ
ف بعيده ،ولَم ي ِ
ين[التوبة ]ٚ٘ :عمى ذم م ْن لَم ي ِ
ف بَِن ِِ
ذره ،إذ عقب قائالً" :وىذا نزل في ثعمبة بن حاطب األنصاري
ِم َن َّ
الص ِال ِح َ
ْ َ
َ ْ َ
وفي سبب نزولو فيو قوالن :أحدىما :إنو كان لو ما ٌل بِ َّ
الشام َى َال َكوُ ،فََن َذَر إن وصل إليو أن يتصدق منو ،فمما قَِد َم عميو َب ِخل
َ
َّ
ِّ
فمما
منيا،
تعالى
اهلل
ق
ح
ج
يخر
أن
ة
ي
الد
إلى
وصل
إن
ر
ذ
فن
لو
ا
حميم
قتل
بو ،وىذا قول الكمبي .والثاني :إن َم ْولًى لعمر
َ
َ
ّ
ََ
ً
وصمت إليو َب ِخل بحق اهلل تعالى منيا ،وىذا قول مقاتل ،فمما َبمَ َغ ثعمبةُ ما نزل فيو آتِي رسول اهلل  وسألو أن يقبل
ض رسول اهلل  ولم يقبل من
َن أَ ْقَب َل ِمْن َ
"إن اهلل تعالى َمَن َعنِي أ ْ
ص َدقَتَ َك" .فحثا القراب عمى رأسوَ ،وقُبِ َ
صدقتو فقالّ :
ك َ
شيئا ،ثم أتى بعده أبا بكر فمم يقبميا منو ،ثم أتى بعده عمر فمم يقبميا منو ،ثم أتى بعده عثمان ،فمم يقبميا منو،
صدقتو ً
ومات في أيامو"(ٔ٘).
وىذه الرواية كالتي قبميا؛ فال تميق بمقام صحابي جميل ،قال القرطبي" :وثعمبة بدري أنصاري وممن َش ِي َد اهللُ ل ـ ـو
(ٕ٘).
ورسولُو باإليمان ...فما روي عنو غير صحيح"
وقال الييثمي" :رواه الطبراني ،وفيو عمي بن يزيد ْاألَْليَانِ ُّي ،وىو متروك"(ٖ٘).
ٖ) ما ذكره في سياق حديثو عن اليجرة إلى الحبشة من قصة الغرانيق ،حيث قال بعد ٍ
كالم:

"وكان يتمنى من ربو أن يقارب قومو ،ويحرص عمى صالحيم ،بما وجد إليو السبيل ،فأنزل اهلل تعالى عميو سورة
النجم فقرأىا عمى قريش حتى بمغ إلى قولو :أَفَ أر َْيتُم َّ
ُخَرى[النجم ]ٕٓ ،ٜٔ :ألقى الشيطان عمى
الال َت َوا ْل ُعَّزى َو َم َناةَ الثَّ ِالثَ َة ْاأل ْ
َ ُ
وس َج َد
لسانو :تمك الغرانيق العمى ،وان شفاعتين لترتجى ،وانتيى إلى السجدة فسجد فييا وسجد معو المسممون ً
اتباعا ألمرهَ ،

كبير ال يستطيع السجود فأخذ بيده
من في المسجد من المشركين لما سمعوه من مدح آليتيم ،وكان الوليد بن المغيرة شيخا ًا
حفنةً من البطحاء ،فسجد عمييا وتفرق الناس من المسجد متقاربين قد سر المشركون وسكن المسممون .)٘ٗ("...

يعقِّب عمييا ،أو
ومع ظيور بطالن ىذه الرواية ،وعدم اتفاقيا مع عصمة األنبياء إال أن الماوردي أوردىا دون أن ُ
ُيشير إلى بطالنيا ،وكان األولى بو -وىو من جيابذة العمماء -أن ال يذكرىا ،أو عمى األقل أن ُينبو عمى بطالنيا ،لكن
لعمو اكتفى بنقميا عمن سبقو دون تحقيق أو تمحيص ليا.
وردىا غير و ٍ
وقد ّفند ىذه الرواية غير و ٍ
احد من العمماء المحققين ،فمثالً قال ابن كثير" :قد ذكر
احد من المفسرينّ ،
كثير من المفسرين ىاىنا قصة الغرانيق ...ولكنيا من طرق كميا مرسمة ،ولم أرىا مسندة من وجو صحيح"(٘٘).
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أثر األسباب اليزّل يف فَه آٓات األحكاو عيد املاّردٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال ابن عاشور" :وىي قصة يجدىا السامع ضغثًا عمى إبالة( ،)٘ٙوال يمقي إلييا ِّ
ت إال بأسانيد
الن ْح ِر ُير َبالَوُ ،وما ُرِوَي ْ
اىا إلى ذكر قص ٍ
وِ
َّة ،وليس في أحد أسانيدىا سماع صحابي لشيء في مجمس النبي  وسندىا إلى ابن عباس
اىَي ٍة َو ُمْنتَيَ َ
َ
سند مطعون .عمى أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم كان ال يحضر مجالس النبي  ،وىي أخبار آحاد تعارض أصول
()٘ٚ

الدين؛ ألنيا تخالف أصل عصمة الرسول  ال التباس عميو في تمقي الوحي"...
املبحح الجالح:

أثر أسباب اليزّل يف بٔاٌ املعي ٙالتفشريٖ ّاحلكه الشرعٕ.
أشرت فيما تقدم إلى أىمية أسباب النزول ،ودورىا في ُحسن فيم معاني القرآن الكريم ،ومعرفة بعض أحكامو الفقيية،
وىذا المبحث معني بإيضاح أثر أسباب النزول في بيان المعنى التفسيري ،والحكم الفقيي عند اإلمام الماوردي في كتابو:
الحاوي ،وذلك من خالل المطالب اآلتية:
املطلب األّل :أثر أسباب اليزّل يف بٔاٌ املعاىٕ التفشريٓ٘.

إن المتأمل في كتاب :الحاوي الكبير يجد أن الماوردي قد أفاد من أسباب النزول في بيانو لمعاني اآليات ،وازالة اإلشكال

الظاىر عن بعضيا ،ومن األمثمة عمى ذلك:
أوالً :بيان المعاني.

ومنو ما جاء في سياق حديثو عن إباحة َّ
ٍ
الط َالق ،حيث أورد قولو تعالىَّ  :
ق َمَّرتَ ِ
يح
الطَال ُ
س ِر ٌ
سا ٌك ِب َم ْعُروف أ َْو تَ ْ
ان فَِإ ْم َ
ق َمَّرتَ ِ
سٍ
ان؛
ان[البقرة ،]ٕٕٜ :وذكر تأويمين في معنىالطَّ َال ُ
ِبِإ ْح َ

الرجعة في االثنتين وال يممكيا في الثالثة ،وىو قول عروة وقتادة.
طالق وتقديره بالثالث وأنو يممك َّ
بيان لعدد ال ّ
"أحدىما :أنو ٌ
روى ىشام بن عروة عن أبيو ،قال :كان الرجل يطمق ما شاء ،ثم إن راجع امرأتو قبل أن تنقضي ِع َّدتُيَا كانت زوجتو،
فغضب َرُج ٌل من األنصار عمى ْام َأرَتِ ِو فقال ليا :ال أقربك وال تخمُصين مني ،قالت لو :وكيف؟ قال أطمقك فإذا دنا أجمك
ق َمَّرتَ ِ
ان اآلية.
راجعتك .ثم أطمقك فإذا دنا أجمك راجعتك .قال :فشكت ذلك إلى رسول اهلل  ،فأنزل اهلل تعالى الطََّال ُ
فقدره بالثالث...

لسَّن ِة الطالق أن يوقع في كل قُْرٍء واحدة وأن ال يجمع بينين في قُْرٍء واحد ،وىو قول ابن مسعود
والتأويل الثاني :أنو بيان ُ
()٘ٛ
وابن عباس ومجاىد وأبي حنيفة"  .فقد جاء بسبب النزول ليوضح بو المعنى األول ،وفي موضع آخر أصل إلباحة الرجعة
مقدر بالثالث"(.)ٜ٘
بعد الطالق بيذه اآلية ،وذكر سبب نزوليا ،ليستدل بو عمى ىذا المعنى ،فقال" :فجعل اهلل تعالى الطالق ًا

ولما ّبين حكم استقبال القبمة ،تحدث عن تحويل القبمة ،ثم قال" :قال ابن عباس ولما استقبل النبي  أتى رفاعة
ابن قيس ،وكعب بن األشرف ،وابن أبي الحقيق ،وىم زعماء الييود فقالوا لرسول اهلل  ما والك عن قبمتك التي كنت

عمييا وأنت تزعم أنك عمى ممة إبراىيم  ودينو ارجع إلى قبمتك التي كنت عمييا نتبعك ونصدقك ،وانما يريدون فتنتو عن
اء ِم َن َّ
الن ِ
ب َي ْي ِدي
س َيقُو ُل ُّ
اس َما َوَّال ُى ْم َع ْن ِق ْبمَِت ِي ُم الَِّتي َكا ُنوا َعمَ ْي َيا ُق ْل ِلمَّ ِو ا ْل َم ْ
ش ِر ُ
ق َوا ْل َم ْغ ِر ُ
السفَ َي ُ
دينو فأنزل اهلل تعالىَ  :
ِ ٍ
ستَ ِق ٍيم[البقرة ]ٕٔٗ :ثم قال المسممون يا رسول اهلل كيف بمن مات من إخواننا استقبال الكعبة فأنزل
َم ْن َي َ
اء إِلَى صَراط ُم ْ
ش ُ
ان المَّ ُو ِلي ِ
ض َِ
يما َن ُك ْم[البقرة ]ٖٔٗ :يعني :صالتكم إلى بيت المقدس"(ٓ.)ٙ
اهلل تعالىَ  :و َما َك َ
ُ
يع إ َ
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فقد استدل بسبب النزول عمى أن المراد بمفظ اإليمان في اآلية الكريمة الصالة ،وقد ذكر ابن عطية ِسر التعبير عن

قطبا عميو تدور األعمال
الصالة باإليمان ،فقال:
ت صادرةً عن اإليمان َّ ...
َّ
كان ْ
يمانا لَ َّما َ
"وسمى الصالة إِ ً
ولما كان اإليمان ً
وكان ثابتًا في حال التوجو ىنا وىنا ذكره ،إذ ىو األصل  ...ولئال تندرج في اسم الصالة صالة المنافقين إلى بيت المقدس
إيمانا إذ ىي من ُش َعب اإليمان"(ٔ.)ٙ
أيضا ُس ِّميت ً
فذكر المعنى الذي ىو مالك األمر ،و ً

ثانيا :فيم معنى اآلية وازالة اإلشكال في فيميا.
ً
الم ِ
سائر ونازالً ،حيث ذكر أن طائفة من األنصار
حرم ًا
ومن ذلك ما جاء في معرض استداللو عمى جواز استظالل ُ
الح ْم ِ
شددون في ذلك أول اإلسالم ،فال يستظمون حتى كانوا إذا أرادوا دخول دار أتوا الجدار ولم
س من قريش كانوا ُي ّ
من ُ
وت ِم ْن ظُ ُي ِ
ورَىا َولَ ِك َّن ا ْل ِبَّر َم ِن اتَّقَى
يدخموا الباب ،ويرون ذلك عبادةً ًا
س ا ْل ِبُّر ِبأ ْ
َن تَأْتُوا ا ْل ُب ُي َ
وبر فأنزل اهلل تعالىَ  :ولَ ْي َ
وت ِم ْن أ َْب َوا ِب َيا[البقرة ،]ٜٔٛ :فكانت اإلباحة في ذلك عامة(ٕ.)ٙ
َوأْتُوا ا ْل ُب ُي َ
أحدا يرى أن في إتيان البيوت من
فقد ُيشكل عمى قارئ اآلية نفي البِّر في إتيان البيوت من ظيورىا؛ ألنو ال يعمم أن ً

وخيرا ،لكن إذا رجع إلى سبب النزول وعرف أن األنصار كانوا إذا أحرموا ال يأتون بيوتيم إال من الخمف،
ظيورىا بِِّار ً
وخيرا ،وأن ىذه اآلية نزلت لتنفي ذلك االعتقاد ،وتُثبت أن البِّر الحقيقي إنما ىو في تقوى اهلل تعالى ال في
ويرون ذلك بِِّار ً
صحيحا ،وأزال ما عمق في ذىنو من إشكال.
فيما
ً
إتيان البيوت من ظيورىا  -فيم اآلية ً
ومنو ما جاء في كتاب ِ
العدة ،وتحديد المراد من ِع َّدة النساء ،إذ قال" :وروى أبي بن كعب أن
الع َدد ،بعد بيانو لمعنى ّ

َّص َن ِبأَْنفُ ِس ِي َّن ثََالثَ َة[البقرة ]ٕٕٛ :فارتاب ناس بالمدينة
أول ما نزل من العدد في سورة البقرة قول اهلل تعالىَ  :وا ْل ُم َ
طمَّ َق ُ
ات َيتََرب ْ
ات وذوات الحمل فأتيت رسول اهلل  فأخبرتو بذلك فأنزل اهلل تعالى :و َّ ِ ِ
في عدة الصغار والمؤيِس ِ
س َن ِم َن ا ْل َم ِح ِ
يض
الالئي َيئ ْ
َ
ُْ َ
ِ ِ
َحم ِ
ش ُي ٍر َو َّ
ض ْع َن َح ْممَ ُي َّن[الطالق ]ٗ :فزالت
س ِائ ُك ْم إِ ِن ْارتَْبتُ ْم فَ ِعدَّتُ ُي َّن ثََال ثَ ُة أَ ْ
َجمُ ُي َّن أ ْ
الال ِئي لَ ْم َي ِح ْ
ض َن َوأُوَال ُ
َن َي َ
ال أ َ
م ْن ن َ
ت ْاأل ْ َ
االسترابة عنيم وعمموا َّ
كل ا ْل ِع َد ِد"(ٖ.)ٙ
عدة الصغار من النساء والمؤيِس ِ
فقد ّبين أن سبب النزول أزال ما أشكل عمييم من َّ
ات وذوات الحمل ،وأن المراد بالشرط
ُْ َ
إِ ِن ْارتَْبتُ ْم في حكمين ،وىذا ما رجحو اإلمام الطبري ،ونص عبارتو" :وأولى األقوال في ذلك بالصحة قول من قالُ :عنِي
فيين"(ٗ.)ٙ
بذلك :إن ارتبتم فمم تدروا ما الحكم ّ
يظير من كل ما تقدم أن الماوردي أفاد من أسباب النزول في بيان معاني اآليات ،وازالة اإلشكال الظاىر عن بعضيا.

املطلب الجاىٕ :أثر أسباب اليزّل يف األحكاو الشرعٔ٘.
أوالً :استنباط األحكام الشرعية.

يعتمد الماوردي في كتابو  -الحاوي -أسباب النزول في استنباط األحكام الشرعية من اآليات القرآنية ،ومن ذلك جواز

البيع والشراء في الحج ،يقول ما نصو" :فأما البيع والشراء في الحج بعرفة ومنى فجائز مباح وروي عن عمرو بن دينار

عن ابن عباس قال :كانت عكاظ و ِم َجَّنةُ وذو المجاز ،أسواقنا في الجاىمية فمما كان اإلسالم َّ
كأنيم كرىوا أن يتجروا في
ضًال ِم ْن َرِّب ُك ْم[البقرة ]ٜٔٛ :في مواسم الحج"(٘.)ٙ
اح أ ْ
َن تَْبتَ ُغوا فَ ْ
س َعمَ ْي ُك ْم ُج َن ٌ
الحج فسألوا رسول اهلل  فأنزل اهلل تعالى :لَ ْي َ
معقبا" :قال ابن عباس :نزلت في إباحة التجارة
أصل إلحالل البيوع بآيات ذكر منيا ىذه اآلية وقال ً
وفي موضع آخر ّ
في مواسم الحجِّ"(.)ٙٙ
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أثر األسباب اليزّل يف فَه آٓات األحكاو عيد املاّردٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيضا كراىية الخروج إلى الحج بال زٍاد ،يقول" :فأما الخروج إلى الحج بال َزٍاد واظيَ ُار التوكل واالعتماد عمى
ومنو ً
مسأَلَ ِة الناس فمكروه ،فروي عن ابن عباس أنو قال :كان أىل اليمن يحجون وال يتزودون ويقولون نحن المتوكمون إلى
ْ
()ٙٚ
مكة فيسألون الناس فأنزل اهلل تعالىَ  :وتََزَّوُدوا َفِإ َّن َخ ْي َر َّ
الزِاد التَّ ْق َوى[البقرة. "]ٜٔٚ :
ِ
خيرا ،كأن يحمف أن ال يتطوع بصدقة ،أو ال ُينفق
ومثالو كذلك استحباب الحنث في اليمين وكراىية البر إذا كان ً

ومعتمدا في ذلك عمى سبب النزول" :فع ْق ُد َىا
وضحا ُحكم مثل ىذا اليمين
ً
يضا ،يقول الماوردي ُم ً
عمى قرابة ،أو ال يعود مر ً
وحمُّيا و ِ
والمقام عمييا مكروهِ ،
ستحب ،قد حمف أبو بكر أن ال يبر مسطح ،وكان ابن خالتو؛ ألنو
نث فييا بفعل ذلك ُم
الح ُ
ٌ
ٌ
َ
َن
ض ِل ِم ْن ُك ْم َو َّ
ُّون أ ْ
الس َع ِة أ ْ
تكمم في اإلفك ،فأنزل اهلل تعالى فيوَ  :وَال َيأْتَ ِل أُولُو ا ْلفَ ْ
َن ُي ْؤتُوا أُولِي ا ْلقُْرَبى إلى قولو :أََال تُ ِحب َ
َي ْغ ِف َر المَّ ُو لَ ُك ْم[النور ]ٕٕ :فقال أبو بكر :بمى يا ِّ
رب ،فََبَّرهُ و َكفَّ َر"(.)ٙٛ
عتمدا سبب النزول ،يقول ما نصو" :إذا أ ِ
المحرم بحج أو عمرة بإحصار ٍ
عدو مسمم أو ٍ
ُحصر
كافرُ ،م ً
ّ
ومنو جواز تحمل ُ
وص َّد عن البيت ٍ
بعدو مسمم أو ٍ
َح َرَم بالعمرة سنة
كافر ،فمو أن يتحمل من إحرامو؛ لما روي أن النبي  أ ْ
المحرم بحج أو عمرة ُ
مائة من أصحابو ،فصدتو قريش عن البيت ،فأنزل اهلل تعالى :فَِإ ْن أ ْ ِ
ألف وأربع ٍ
ت في ٍ
ِس ٍّ
سَر ِم َن ا ْل َي ْد ِي
ُحص ْرتُ ْم فَ َما ْ
استَْي َ
ضمر فيو؛ ألن اليدي ال يجب بمجرد
[البقرة ،]ٜٔٙ :تقديره :فإن أحصرتم وحممتم فما استيسر من اليدي ،فكان التحمل ُم ًا

الحصر ،وانما يجب بالتحمل في الحصر ،فمما نزلت ىذه اآلية ،تحمل رسول اهلل  من عمرتو بعد أن نحر ىديو  ...فإذا ثبت
مسمما"(.)ٜٙ
كافر أو
جواز التحمل بإحصار العدو ،فسواء كان العدو ًا
ً

ثانيا :الترجيح بين األقوال في المسائل الفقيية.
ً
سبب النزول من األدلة التي اعتمدىا الماوردي في الترجيح بين اآلراء الفقيية التي يوردىا في كتابو ،ومن ذلك مثالً:
اعتَ ِزلُوا
ما جاء في سياق بيان حكم الحيض وما يمزم اجتنابو من الحائض ،حيث ذكر قولين في معنى قولو تعالى :فَ ْ

ِّ
عتمدا عمى سبب نزول
اء[البقرة ،]ٕٕٕ :األول :اعتزال جميع بدن الزوجة .والثاني :اعتزال وطئيا فقط ،وىذا ما رجحو ُم ً
س َ
الن َ
اعتَ ِزلُوا ِّ
اء[البقرة ]ٕٕٕ :فيو تأويالن:
اآلية الكريمة ،فقال ما نصو" :وقولو :فَ ْ
س َ
الن َ

"أحدىما :اعتزال جميع بدنيا أن يباشره بشيء من بدنو وىذا قول عبيدة السمماني استعماالً لعموم المفظ.
البَنانِ ِّي عن أنس بن مالك
طئِيَا دون غيره ،وىو قول الجميور؛ لرواية َّ
والتأويل الثاني :أن المراد اعتزال و ْ
حماد عن ثابت ُ
فسئِ َل
أن الييود كانت إذا حاضت منيُ َّن المرأة أخرجوىا من البيت ولم يواكموىا ،ولم يشاربوىا ولم يجامعوىا في البيتُ ،
سأَلُوَن َك َع ِن ا ْل َم ِح ِ
يض ُق ْل ُى َو أَ ًذى[البقرة ]ٕٕٕ :إلى آخر اآلية ،فقال رسول اهلل
رسول اهلل  عن ذلك فأنزل اهلل َ  :وَي ْ
" :جامعوىن في البيوت واصنعوا كل شيء إال النكاح" .فقالت الييود :ما يريد ىذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إال
خالفنا فيو"(ٓ.)ٚ

وفي سياق الحديث عما يجب إخراجو من مـال الزكـاة ب ّـين عـدم جـواز إخـراج ال َّـرِد ِ
يء عـن الجيـد ،وعـدم وجـوب إخـراج
الرِد ِ
وون[البقـرة ،]ٕٙٚ :أحـدىما :الحـرام فـي صـدقة
الجيد عن َّ
يء ،ثم ذكر تأويمين في قولـو تعـالىَ  :وَال تََي َّم ُمووا ا ْل َخِب َ
يوث ِم ْن ُ
وو تُْن ِفقُ َ
آخ ِذ ِ
التطــوع .والثــاني :الـ َّـرِديء فــي الفــرض والتطــوع .وقــال عنــو" :وىــو أصــح التــأويمين؛ ألنــو تعــالى قــال :ولَسووتُم ِب ِ
َن
يووو إَِّال أ ْ
ُ
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
تُ ْغ ِم ُ ِ ِ
ِ
ب ُن ُـزول ىـذه اآليـة منقـول وىـو مـا روي أن
ـض فـي أَخـذه عمـى أن َس َـب َ
ضوا فيو[البقرة ،]ٕٙٚ :والحرام ال يجـوز أن ُي ْغ َم َ
النبي  دخل المسجد فرأى فيو ِع ْذقًا َح َشفًا فقال" :ما ىذا"؟ فقالوا :صـدقة فـالن  -يعنـون رجـال مـن األنصـار -فغضـب،

(ٔ)ٚ
وقال" :إن اهلل غني عن فالن وصدقتو" ،فأنزل اهلل تعالى ىذه اآلية"  .فظير في ىذا المثال أنو رجح القول الثاني؛ مستدالً
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بسبب النزول.

الرق أم ال؟ فذكر أن ِّ
النكاح يبطل بينيما
معا أيبطل النكاح بينيما بحدوث ِّ
ومن ذلك الخالف في سبي الزوج وزوجتو ً
عند اإلمام الشافعي ،وال يبطل عند أبي حنيفة ،ثم رجح القول األول ،وكان سبب النزول دليالً لو في ذلك ،فقال ما نصو:
النس ِ
ُمياتُ ُكم إلى قولو وا ْلم ْحص َن ُ ِ
ت أ َْي َما ُن ُك ْم[النساء-ٕٕ :
اء إَِّال َما َممَ َك ْ
ات م َن ِّ َ
َ ُ َ
"ودليمنا قول اهلل تعالىُ  :حِّرَم ْت َعمَ ْي ُك ْم أ َّ َ ْ
أيماننا بحدوث السَّبي ،فكان عمى عمومو في اإلباحة
ات األزواج ،فحرميُ َّن إال ما ممكت ُ
اىَنا ذو ُ
ٕٗ] والمراد بالمحصنات َى ُ
فيمن كان معيا زوجيا ،أو لم يكن ،وروى أبو سعيد الخدري أن ىذه اآلية نزلت في سبي ىوازن ،ولو كان ِّ
باقيا لما
النكاح ً
باقيا"(ٕ.)ٚ
جازت اإلباحة ،ولكان التحريم ً
فضيا إلى
أيضا ترجيحو لجواز قطع نخل أىل الحرب وشجرىم ،واستيالك عمييم زرعيم وثمرىم ،إذا كان ُم ً
ومثالو ً

ظفر بيمُ ،مستدالً بسبب النزول ،وذلك بعد أن ذكر أن أبا حنيفة يقول بالمنع ،وساق أدلتو ،حيث قال
النصر عمييم وال ّ
بالب َوْي َرِة حين نقضوا عيدىم فقطع المسممون عمييم
عقبا" :ودليمنا ما روي أن النبي  حاصر بني النضير في حصونيم ُ
ُم ً
عددا من نخميم ورسول اهلل  يراىم إما بأمره واما إلق ارره  ...فقال المسممون :يا رسول اهلل  ىل لنا فيما قطعنا من أجر؟
ً
طعتُم ِم ْن ِلي َن ٍة أَو تَرْكتُم َ ِ
ُصولِ َيا فَِبِإذ ِ
ْن
وىا َقائ َم ًة َعمَى أ ُ
أو ىل عمينا فيما قطعنا من وزر؟ فحينئذ أنزل اهلل قولو تعالىَ  :ما َق َ ْ ْ
ْ َ ُ
المَّ ِو ولِي ْخ ِزي ا ْل َف ِ
ين[الحشر.)ٖٚ("]٘ :
اس ِق َ
َ ُ َ
ثالثًا :التأصيل لمسائل فقيية.

استعان الماوردي بسبب النزول في التأصيل لبعض المسائل الفقيية ،ومن ذلك مثالً استعانتو بسبب النزول في
التأصيل لحكم التيمم ،فقال ما نصو" :واألصل في التيمم وبيان ُح ْك ِمو بعد اليجرة ما رواه الشافعي عن سفيان عن ىشام ابن
عروة عن أبيو عن عائشة أنيا سقطت ِق َال َدتُيا ليمة األبو ِ
اء فأرسل رسول اهلل  رجمين من المسممين في طمبيا فحضرت
َ
الصالة وليس معيما ماء ولم يدريا كيف يصنعان فنزلت آية التيمم؛ فقال أسيد بن حصين :ج َز ِ
خير فما نزل بِ ِك أ َْمٌر
اك اهللُ ًا
َ
ٌ
خيرا؛ فيذا ىو السبب في نزول فرض التيمم ،فذكره اهلل تعالى في آيتين من
تكرىينوُ إال َجع َل اهلل منو مخرًجا ولممسممين فيو ً
س ُحوا ِب ُو ُجوِى ُك ْم َوأ َْيِدي ُك ْم ِم ْن ُو[المائدة .)ٚٗ("]ٙ :وآية
يدا َ
ص ِع ً
ام َ
كتابو في سورة النساء ،وسورة المائدة ،فقال :فَتََي َّم ُموا َ
طِّي ًبا فَ ْ
طِّي ًبا[النساء.]ٖٗ :
يدا َ
ص ِع ً
النساء قولو تعالى :فَتََي َّم ُموا َ
ان فَِإمسا ٌك ِبمعر ٍ
وف أ َْو
أيضا قولو" :األصل في إباحة الرجعة بعد الطالق قول اهلل تعالى :الطَّ َال ُ
ومن ذلك ً
ق َمَّرتَ ِ ْ َ
َ ُْ
سٍ
ان[البقرة .]ٕٕٜ :وسبب نزوليا ما رواه ىشام بن عروة عن أبيو ،قال :كان الرجل ُيطمِّق ما شاء ثم يراجع
س ِر ٌ
تَ ْ
يح ِبِإ ْح َ
ِ
امرأتو قُبيل أن تنقضي َّ
ين مني ،قالت لو كيف؟
عدتُيَا ،فغضب َرج ٌل من األنصار عمى امرأتو ،فقال ليا :ال أقربك وال تَختم َ
طمِّقُ ِك فإذا دنا أجمُك راجعتك ،قال :فشكت ذلك إلى رسول اهلل  فأنزل اهلل تعالى:
طمِّقُ ِك فإذا دنا أجمُك راجعتك ثم أُ َ
قال :أُ َ

(٘)ٚ
ان اآلية ،فجعل اهلل تعالى الطالق ُم َّ
ق َمَّرتَ ِ
الرجعة
الطََّال ُ
قدًار بالثالث"  .حيث أفاد من سبب النزول في التأصيل إلباحة ّ
بعد الطالق.

ابعا :أثر السبب الخاص عمى صيغة المفظ العام.
رً
تتصل ىذه المسألة بآيات األحكام بوجو عام وبأسباب النزول بوجو خاص ،وقد اختمف العمماء في اآلية التي تنزل
بسبب خاص ،ولفظيا عام أيكون االعتبار بعموم المفظ أم بخصوص السبب؟ واألكثر عمى األول ،يقول ابن تيمية" :والناس
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أثر األسباب اليزّل يف فَه آٓات األحكاو عيد املاّردٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وان تنازعوا في المفظ العام الوارد عمى سبب ىل يختص بسببو أم ال؟ فمم يقل أحد من عمماء المسممين :إن عمومات الكتاب
والسنة تختص بالشخص المعين ،وانما غاية ما يقال :إنيا تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبيو ،وال يكون العموم فييا

بحسب المفظ ،واآلية التي ليا سبب معين ،إن كانت أم ار ونييا فيي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلتو"(.)ٚٙ

وذكر السيوطي خالف العمماء في ذلك ،ورجح اعتبار عموم المفظ ،واستدل لو باحتجاج الصحابة وغيرىم في وقائع
بعموم ٍ
آيات نزلت عمى أسباب خاصة(.)ٚٚ

وبالعودة إلى اإلمام الماوردي ،نجد أنو يذىب ىو اآلخر إلى اعتبار عموم المفظ ال خصوص السبب ،ومما يؤكد
وى َّن ِل ِعدِ
أصل إلباحة الطالق بقولو تعالىَ  :ياأَي َ َّ ِ ِ
طمَّ ْقتُم ِّ
َّت ِي َّن[الطالق ،]ٔ :وقال" :وىذا وان
اء َف َ
طمِّقُ ُ
ذلك أنو ّ
س َ
الن َ
ُّيا النب ُّي إ َذا َ ُ
أمتو؛ فيو من الخاص الذي أريد بو العموم ،فروى قتادة عن أنس قال:
الحكم فيو وفي جميع َّ
كان خطابا لمنبي  فيو ُّ
عام ُ
()ٚٛ

طمق رسول اهلل  حفصة فأتت أىميا ،فأنزل اهلل تعالى"

اآلية.

الزوجة ،ذكر أن ك ّل ٍ
قذف يوجب َّ
عما يجوز بو المعان من َّ
الحد من األجنبية يكون قذفًا يجوز بو
وفي سياق حديثو ّ
المعان من َّ
المالعنة إال
الزوجة سواء كان بمفظ الشيادة أو كان بغير لفظ الشيادة ،ونقل عن اإلمام مالك قولو بعدم جواز ُ

أن يقذفيا بمفظ الشيادة إن كانت حائالً ،والجواز بغير لفظ الشيادة إن كانت حامالً ،استدالالً بأن ىالل بن أمية والعجالني
ون
ين َي ْرُم َ
قذفا بمفظ الشيادة ،فنزلت آية المعان ،فكانت مقصورة عمى سببيا ،وعقّب قائالً" :ودليمنا عموم قولو تعالىَ  :والَِّذ َ
اج ُي ْم[النور ]ٙ :اآلية ،فاقتضى ُحكم العموم أن يصح المعان من كل رام لزوجتو ،فإن قالوا :المفظ العام وا ِرٌد عمى َسَب ٍب
أ َْزَو َ
خاص .واالعتبار بخصوص السَّبب ،قيل :ىذا غير ُمسمَّم ،بل عندنا أن االعتبار بعموم المفظ ال بخصوص السبب ألمرين:
الحكم ،فكان اعتبار ما ُو ِج َد الحكم بوجوده أولى من اعتبار
السبب قد كان
أحدىما :أن َّ
ً
موجودا وال ُح ْك َم ثم ورد المفظ فتعمق بو ُ
ما لم يوجد الحكم بوجوده.

َّصا"(.)ٜٚ
والثاني :أن تخصيص العموم إنما يقع بما ينافي المفظ وال يقع بما يوافقو ،والسبب موافق لو ،فمم َي ُجز أن يكون ُم َخص ً

فقد صرح أن القاعدة عنده ىي :العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السَّبب ،ويؤكد ىذا قولو في سياق آخر" :إن عموم

ص ِ
وص السَّبب ألمرين:
المفظ ال يقتضي حممو عمى ُخ ُ
بالعموم دون السَّبب فكذلك إذا اجتمعا غمب ُحكم العموم عمى السبب.
أحدىما :أن انفراد العموم والسَّبب يوجب ُ
الحكم ُ
ص بما نافاه لخروجو منو"(ٓ.)ٛ
وخ َّ
ض ما اشتمل عميو العموم ،فمم َي ُجْز أن ُي َخ َّ
ص بو العموم لدخولو فيوُ ،
والثاني :أن السَّبب َب ْع ُ
اخلامت٘.

الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات وبإعانتو تكتمل األمور ،فبعد أن َّ
عمي بنعمة إتمام ىذا البحث ال
من اهلل تعالى ّ
يسعني إال أن أضع بين يدي القارئ الكريم أىم النتائج والتوصيات.

أوالً :النتائج.

ٔ -إن اإلمام الماوردي من األئمة األعالم الذين صنفوا في مختمف عموم الشريعة ،كالفقو ،واألصول ،والتفسير ،والمغة،
فنونا عممية شتى.
وغيرىا ،فيو عالم موسوعي أتقن ً
ُٕ -يعد كتاب الحاوي الكبير في الفقو الشافعي موسوعة فقيية ،وىو اسم عمى مسمى ،فقد جمع فيو مؤلفو عموماً عدةً ،كالمغة،
وأقوال المذاىب الفقيية ،والتفسير وعموم القرآن ،وغيرىا.
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ٖ -عمى الرغم من عناية الماوردي بأسباب النزول عناية فائقة ،إال أنو ال يذكر مظان الروايات ،وال درجتيا من حيث
الصحة ،بل وأورد بعض الروايات الضعيفة ،والباطمة.
عبر بالفاء الداخمة عمى مادة نزل ،وىذا األكثر ،وتارة
ٗ -اختمفت طريقة الماوردي في التعبير عن سبب النزول ،فتارة ُي ّ
ُيصرح بمفظ السبب ،وتارة بعبارة (نزلت في كذا) وىذه أقميا ،وقد يجمع في الرواية الواحدة بين صيغتين.
٘ -يجمع الماوردي في سبب نزول آية روايات عدة ،ولكن في األعم األغمب يترك تمك الروايات دون ترجيحَّ ،
أن
وقل ْ
ُيرجح بينيا.
 -ٙأفاد من أسباب النزول في بيانو لمعاني آيات األحكام ،وازالة اإلشكال الظاىر عن بعضيا ،والتأصيل لمسائل فقيية،
واستنباط األحكام الشرعية ،واعتمدىا في الترجيح بين األقوال المتعددة.

 -ٚيوافق الماوردي جميور الفقياء في اعتبار عموم المفظ ال خصوص السبب.
ثانيا :التوصيات.
ً
ظير من خالل ىذه الدراسة عناية اإلمام الماوردي  -في كتابو الحاوي -الفائقة بالتفسير وعموم القرآن ،ولذلك يوصي
الباحث بدراسة ما فيو من تفسير آليات القرآن الكريم ،ومباحث من عموم القرآن الكريم دراسة عممية.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

اهلْامش.
(ٔ) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب األصفياني( ،ت ٕٓ٘ىـ) ،المفردات في غريب القرآن ،دمشق ،بيروت ،دار القمم ،الدار
الشاميةٕٔٗٔ ،ه( ،طٔ) ،صٔ .ٖٜوشياب الدين أحمد ،المعروف بالسمين الحمبي( ،ت ٚ٘ٙىـ) ،عمدة الحفاظ في تفسير
أشرف األلفاظ ،بيروت ،دار الكتب العمميةٜٜٔٙ ،م( ،طٔ) ،جٕ ،صٖ.ٔٙ

(ٕ) أيوب بن موسى الحسيني الكفوي( ،ت ٜٗٔٓىـ) ،الكميات ،تحقيق :عدنان درويش ،ومحمد المصري ،بيروت ،مؤسسة
الرسالة ،ص٘.ٜٗ

(ٖ) أبو الحسين أحمد ابن فارس( ،ت ٖٜ٘ىـ) ،معجم مقاييس ،تحقيق :عبد السالم محمد ىارون ،بيروت ،دار الفكرٜٜٔٚ ،م،
ج٘ ،ص .ٗٔٚومحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي( ،ت ٕٔٚىـ) ،مختار الصحاح ،تحقيق :محمود خاطر ،بيروت،

لبنان ناشرونٜٜٔ٘ ،م ،ص.ٙٛٛ

(ٗ) محمد عبد العظيم ُّ
الزْرقاني (ت ٖٔٙٚىـ) ،مناىل العرفان في عموم القرآن ،القاىرة ،مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاه،
(طٖ) ،جٔ ،ص .ٔٓٙومحمد أبو ُشيبة (ت ٖٓٗٔىـ) ،المدخل لدراسة القرآن الكريم ،القاىرة ،مكتبو السنةٕٖٓٓ ،م( ،طٕ)،
صٕٖٔ.
(٘) مناع خميل القطان (ت ٕٓٗٔىـ) ،مباحث في عموم القرآن ،الرياض ،مكتبة المعارفٕٓٓٓ ،م( ،طٖ) ،ص .ٚٛوخالد ابن
سميمان المزيني ،المحرر في أسباب نزول القرآن ،الدمام ،دار ابن الجوزيٕٓٓٙ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،صٗٓٔ.

( )ٙأبو الحسن عمي بن أحمد الواحدي( ،ت ٗٙٛىـ) ،أسباب نزول القرآن ،تحقيق :عصام الحميدان ،الدمام ،دار اإلصالح،
ٕٜٜٔم( ،طٕ) ،ص.ٛ

( )ٚأبو عبد اهلل بدر الدين محمد الزركشي (ت ٜٗٚىـ) ،البرىان في عموم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل ،بيروت ،دار إحياء
الكتب العربية( ،طٔ) ،جٔ ،صٕٕ.
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( )ٛمحمد السيد حسين الذىبي (ت ٖٜٔٛىـ) ،التفسير والمفسرون ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،جٔ ،ص٘ٗ.

( )ٜينظر :عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (ت ٕ٘ٙىـ) ،األنساب ،مجمس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آبادٜٕٔٙ ،م،
(طٔ) ،جٕٔ ،صٓ.ٙ

(ٓٔ) شياب الدين ياقوت بن عبد اهلل االحموي (ت ٕٙٙىـ) ،معجم األدباء ،تحقيق :إحسان عباس ،بيروت ،دار الغرب العربي،
ٖٜٜٔم( ،طٔ) ،ج٘ ،ص٘٘.ٜٔ

(ٔٔ) ينظر :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ،بيروت ،دار الكتاب
العربئٜٛٚ ،م ،جٖٓ ،صٖٕ٘ .والسمعاني ،األنساب ،جٕٔ ،صٓ ،ٙجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،

(ٔٔ ٜى) ،طبقات المفسرين ،القاىرة ،مكتبة وىبةٖٜٔٙ ،ه( ،طٔ) ،صٖ .ٛومحمد بن عمي بن أحمد ،شمس الدين
الداوودي( ،ت ٜ٘ٗىـ) ،طبقات المفسرين ،بيروت ،دار الكتب العممية ،جٔ ،ص.ٕٗٛ-ٕٗٚ

(ٕٔ) شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خمكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :إحسان عباس ،بيروت،
دار صادرٜٜٔٗ ،م( ،طٔ) ،جٖ ،صٖ.ٕٛ

(ٖٔ) ينظر :السمعاني ،األنساب ،جٕٔ ،صٓ .ٙوشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي (ت ٚٗٛىـ) ،سير أعالم النبالء،

القاىرة ،دار الحديثٕٓٓٙ ،م ،جٖٔ ،صٖٔٔ .وتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي (ت ٔٚٚىـ) ،طبقات
الشافعية الكبرى ،تحقيق :محمود الطناحي ،وعبد الفتاح الحمو ،دار ىجرٖٔٗٔ ،ه( ،طٕ) ،ج٘ ،ص.ٕٙٚ

(ٗٔ) ينظر :أبو الحسين عمي بن محمد بن حبيب الماوردي( ،تٓ٘ٗىـ) ،الحاوي الكبير ،تحقيق :عمي معوض ،وعادل عبدالمجود،
بيروت ،دار الكتب العمميةٜٜٔٗ ،م( ،طٔ) ،مقدمة المحققين ،صٓ.ٚٔ-ٙ

(٘ٔ) ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج٘ ،ص.ٜٔ٘ٙ

( )ٔٙجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت ٜ٘ٚىـ) ،المنتظم في تاريخ األمم والمموك ،بيروت ،دار الكتب العممية،
ٕٜٜٔم( ،طٔ) ،ج ،ٔٙص ٔٗ.

( )ٔٚأبو بكر أحمد بن عمي بن الخطيب البغدادي (ت ٖٗٙىـ) ،تاريخ بغداد ،تحقيق :مصطفى عطا ،تاريخ بغداد ،بيروت ،دار
الكتب العممية ،بيروتٔٗٔٚ ،ه( ،طٔ) ،جٕٔ ،صٔٓٔ.

( )ٔٛالسبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج٘ ،ص .ٕٙٛ
( )ٜٔالمرجع السابق ،ج٘ ،ص.ٕٜٙ

(ٕٓ) الذىبي ،تاريخ اإلسالم ،ج ،ٜصٖ٘.ٚ
(ٕٔ) السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج٘ ،ص.ٕٙٛ

(ٕٕ) الخطيب البغدادي (ت ٖٗٙىـ) ،تاريخ بغداد ،جٕٔ ،صٕ .ٕٛوالسمعاني ،األنساب ،جٕٔ ،صٓ.ٙ
(ٖٕ) الماوردي ،الحاوي الكبير ،جٔ ،ص.ٚ

(ٕٗ) ياقوت الحموي ،معجم األدباء ،ج٘ ،ص.ٜٔ٘ٙ
(ٕ٘) ابن خمكان ،وفيات األعيان ،جٖ ،ص ٕ.ٕٛ

( )ٕٙينظر مثالً :تقي الدين أحمد بن عبد الحميم بن تيمية (ت ٕٚٛىـ) ،مقدمة في أصول التفسير ،بيروت ،دار مكتبة الحياة،
ٜٓٔٛم ،ص.ٔٙ

( )ٕٚالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٓٔ ،صٔٔٔ .أخرجو محمد بن جرير الطبري (ت ٖٔٔىـ) ،جامع البيان في تأويل القرآن،
تحقيق :أحمد شاكر ،بيروت ،مؤسسة الرسالةٕٓٓٓ ،م( ،طٔ) ،جٖٕ ،ص.ٖٗٙ

( )ٕٛالماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،ٔٚصٖٔٓ .أخرجو الترمذي في سننو ،كتاب التفسير ،باب تفسير سورة آل عمران ،حدي ـث
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رقم ( ،)ٕٜٜٙج٘ ،صٕٕٗ ،وقال :حديث حسن صحيح.

ِ ِِ
ام َأرَتَوُ ِفي
( )ٕٜالماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،ٜص .ٖٜٔأخرجو اإلمام مسمم في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب جواز ج َماعو ْ
قُُبمِيَا ،حديث رقم (ٖ٘ٗٔ) ،جٕ ،ص.ٔٓ٘ٛ
(ٖٓ) الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،ٜص .ٜٔوينظر :الواحدي ،أسباب النزول ،صٓ ،ٖٙوفي اليامش قال المحقق :أخرجو ابن

أبي حاتم من طريق ميران عن سفيان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس  قال :نزلت في رجل ىم أن يتزوج بعض

نساء النبي  بعده .ولم يعين ،واسناده ضعيف ،بسبب ميران – العطار.

(ٖٔ) الماوردي ،الحاوي الكبير ،جٕ ،صٕٓٓ .وسيأتي الحديث عن ىذه الرواية.

طء ا ْلمسبِي ِ
(ٕٖ) الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ٗٔ ،صٕٔٗ .وأخرجو اإلمام مسمم في صحيحو ،كتاب الرضاع ،باب جواز و ِ
َّة،
َْ
َ
حديث رقم ( ،)ٔٗ٘ٙجٕ ،ص.ٜٔٓٚ
(ٖٖ) الماوردي ،الحاوي الكبير ،جٔ ،صٓ .ٔٚوأخرجو الترمذي ،كتاب التفسير ،باب ومن سورة التوبة ،حديث رقم،)ٖٔٓٓ( ،
يث َغ ِر ٌ ِ
الو ْج ِو .وقال األلباني :صحيح.
ج٘ ،صٓ ،ٕٛوقالَ :ى َذا َح ِد ٌ
يب م ْن َى َذا َ
(ٖٗ) الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج٘ٔ ،ص٘ ،وينظر :جٖٔ ،ص .ٜٜوينظر :الواحدي ،أسباب النزول ،صٔ .ٜٕٔ-ٜٔوفي
اليامش قال المحقق ما ممخصو :إسناد ٍّ
كل منيما ضعيف.

(ٖ٘) الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،ٛص .ٖٛٚأما القول األول فمم أجده بيذا المفظ ،وأما القول الثاني ،فأخرج نحوه ابن حبان في
َّ
َجمِ ِو ،أ َْن َز َل المَّوُ َج َّل َو َع َال
صحيحو ،الثاني :أخرجو ابن حبان عن ابن عباس ،كتاب التفسير ،بابِ :ذ ْك ُر السََّب ِب ال ِذي ِم ْن أ ْ
ات َب ْي ِن ُك ْم[األنفال ،]ٔ :قال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح عمى شرط مسمم[ ،صحيح ابن حبان ،تحقيق :شعيب
َصمِ ُحوا َذ َ
َ وأ ْ
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروتٜٜٖٔ ،م( ،طٕ) ،برقم ،)ٜٖ٘ٓ( ،جٔٔ ،صٓ ،]ٜٗوأما الثالث :فقد أخرج نحوه اإلمام

أحمد عن عبادة بن الصامت[ .مسند اإلمام أحمد ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،برقم (ٗٔ ،)ٕٕٛج٘ ،ص٘ ،]ٖٙوقد ذكر

خبر عن قوم سألوا النبي  األنفال فأخبرىم اهلل تعالى ،وأنو
الطبري خالف العمماء في سبب نزوليا ،ورجح أن تكون اآلية ًا
جعميا لرسولو ،وجوز أن يكون سبب نزوليا اختالف الصحابة في األنفال ،أو بسبب مسألة من سألو السيف أو َم ْن سألو
قسم ذلك بين الجيش .ينظر :الطبري ،جامع البيان ،جٖٔ ،ص ،ٔٛٓ-ٔٙٚوينظر :المزيني ،خالد بن سميمان ،المحرر

في أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة ،دار ابن الجوزي ،الدمامٕٓٓٙ ،م( ،طٔ) ،ص.٘٘ٗ-ٜ٘ٗ

( )ٖٙالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٕ ،ص .ٙٛالثاني :أخرج الترمذي عن ابن عمر نحوه ،كتاب :التفسير ،باب :ومن سورة البقرة،
برقم ( ،)ٕٜ٘ٛوقال :حديث حسن صحيح .ج٘ ،صٕ٘ٓ .والثالث :كذلك أخرج نحوه الترمذي ،)ٕٜ٘ٚ( ،وقال :حديث
غريب .والرابع :أخرجو الطبري عن مجاىد ،جٖ ،صٖ .ٗٛوالخامس أخرج نحوه البييقي في السنن الكبرى ،كتاب :القبمة،
باب :استبيان الخطأ بعد االجتياد ،برقم ،)ٕٖٖٛ( ،جٕ ،صٕٔ .وينظر :الطبري ،جامع البيان ،جٕ ،ص ص،ٖ٘ٗ–ٕ٘ٚ
وتعميقات المحقق في اليامش .ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،جٔ ،صٔ ،ٜٔ٘-ٜٔوتعميقات المحقق في اليامش.

( )ٖٚالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٖٔ ،صٕٖ٘ .ٖٖ٘-ذكر الطبري في سبب نزول اآلية روايات متعددة ،ورجح أنيا نزلت لبيان
فسادا ،بعد الذي كان من فعل النبي  بالعرنيِّين .ينظر :الطبري ،جامع
حكم من حارب اهلل ورسولو وسعى في األرض ً
البيان ،جٓٔ ،صٕٗٗ–ٕٔ٘ ،وتعميقات المحقق في اليامش.
( )ٖٛالشوكاني ،فتح القدير ،جٕ ،صٓٗ.

( )ٖٜمحمد عمي السايس ،تفسير آيات األحكام ،تحقيق :ناجي سويدان ،المكتبة العصرية لمطباعة والنشرٕٕٓٓ ،م ،ص.ٖٙٙ

(ٓٗ) أحمد بن عمي أبو بكر الجصاص الحنفي (ت ٖٓٚىـ) ،أحكام القرآن ،تحقيق :محمد القمحاوي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
٘ٓٗٔه ،جٗ ،صٕ٘.
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(ٔٗ) الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج ،ٜص .ٖٛ-ٖٚوما رجحو أخرجو البخاري ،كتاب التفسير ،باب (وِا َذا ََّ
اء) ،رقم
ِّس َ
طم ْقتُُم الن َ
َ
( .)ٕٜٗ٘وينظر :الواحدي ،أسباب النزول ،صٕ ،ٛوذكر المحقق أن إسناد الثاني ضعيف.
(ٕٗ) أبو الفداء إسماعيل ابن كثير( ،ت ٗٚٚىـ) ،تفسير القرآن العظيم ،بيروت ،دار الكتب العمميةٜٔٗٔ ،ه( ،طٔ) ،جٔ ،صٕٖ.ٙ
(ٖٗ) ينظر مثالً :الماوردي ،الحاوي الكبير ،جٕ ،صٓ ،ٛج ،ٛصٓ.ٚ

(ٗٗ) ينظر مثالً :المرجع السابق ،جٔٔ ،صٖٔٙ؛ جٖٔ ،صٕٙٚ؛ جٗٔ ،صٓٔ.
(٘ٗ) ينظر مثالً :المرجع السابق ،ج ،ٔٛصٓٗٔ؛ جٖٔ ،ص .ٜٜ
( )ٗٙينظر مثالً :المرجع السابق ،جٕ ،ص.ٙٛ

( )ٗٚينظر مثالً :المرجع السابق ،جٗ ،صٕٔٛ؛ جٗٔ ،صٓٗ ،ص ٗٓٔ؛ ج٘ٔ ،صٕٔ.
( )ٗٛالمرجع السابق ،جٕ ،صٕٓٓ.

( )ٜٗابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،جٗ ،صٕٖ٘.
(ٓ٘) ابن عاشور محمد الطاىر بن محمد( ،ت ٖٖٜٔىـ) ،التحرير والتنوير ،تونس ،الدار التونسيةٜٔٛٗ ،م ،جٗٔ ،صٓٗ .وينظر:
الواحدي ،أسباب النزول ،تعميق المحقق ،ص٘.ٕٚ

(ٔ٘) الماوردي ،الحاوي الكبير ،ج٘ٔ ،صٖ.ٗٙٗ-ٗٙ

(ٕ٘) أبو عبد اهلل محمد بن أحمد القرطبي( ،ت ٔٙٚىـ) ،الجامع ألحكام القرآن ،القاىرة ،دار الكتب المصريةٜٔٙٗ ،م( ،طٕ)،
ج ،ٛصٕٓٔ .وينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،جٗ ،صٗ ،ٔٛتعميق المحقق.

(ٖ٘) أبو الحسن نور الدين عمي بن سميمان الييثمي (ت ٛٓٚىـ) ،مجمع الزوائد ،القاىرة ،مكتبة القدسئٜٜٗ ،م ،كتاب التفسير،
باب سورة التوبة ،ج ،ٚصٕٖ.

(ٗ٘) الماوردي ،الحاوي الكبير ،جٗٔ ،صٕٔ.
(٘٘) ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج٘ ،صٔٗٗ .وينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،جٕٔ ،صٔ ٛوما بعدىا.
( )٘ٙابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٔٚصٖٗٓ.

( )٘ٚضغث عمى إبالة :مثل سائر ،معناه بمية عمى بمية أخرى كانت قبميا[ .ينظر :الجوىري ،الصحاح ،جٗ ،ص .ٜٔٙٔوابن منظور،
لسان العرب ،جٔ ،ص.]٘ٙ

( )٘ٛالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٓٔ ،صٔٔٔ .ٕٔٔ-وينظر :الواحدي ،أسباب النزول ،ص ،ٜٚوفي اليامش قال المحقق :وىو
صحيح اإلسناد ،إال أنو مرسل.

( )ٜ٘الماوردي ،الحاوي الكبير ،جٓٔ ،صٖٔٓ.

(ٓ )ٙالمرجع السابق ،جٕ ،ص  .ٜٙوينظر :الطبري ،جامع البيان ،جٖ ،ص ،ٔٙٚوفي اليامش قال المحقق :ىو بإسنادين
معا :أوليما :صحيح ،وىو رواية أبي كريب ،عن وكيع وعبيد اهلل بن موسى .وثانييما :ضعيف ،وىو رواية سفيان بن وكيع
ً
عن عبيد اهلل بن موسى.

(ٔ )ٙأبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية (ت ٕٗ٘ىـ) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي،
بيروت ،دار الكتب العمميةٕٕٔٗ ،ه( ،طٔ) ،جٔ ،صٕٕٔ.

(ٕ )ٙالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٗ ،ص .ٕٔٛوينظر :صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب قَو ِل ِ
وت
اهلل تَ َعالَىَ  :وأْتُوا ا ْل ُب ُي َ
ْ
ِم ْن أ َْب َوا ِب َيا ،حديث رقم ،)ٖٔٛٓ( :جٖ ،ص .ٜوالواحدي ،أسباب النزول ،ص ٗ٘.

(ٖ )ٙالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٔٔ ،صٖ .ٔٙوأخرجو الحاكم في المستدرك ،كتاب التفسير ،رقم (ٕٔ ،)ٖٛجٕ ،صٕ ،ٜٗوقال:
ِ
يح االسناد ولم يخرجاه.
صح ُ
َ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اهلل الزْٓت
(ٗ )ٙمحمد بن جرير الطبري (ت ٖٔٔىـ) ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق :أحمد شاكر ،بيروت ،مؤسسة الرسالةٕٓٓٓ ،م،
(طٔ) ،جٖٕ ،صٕ٘ٗ.

(٘ )ٙالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٗ ،صٕٔٓ .وأخرجو البخاري ،كتاب الحج ،باب التجارة أيام المواسم ،رقم (ٓ ،)ٔٚٚجٕ ،صٔ.ٔٛ
( )ٙٙالماوردي ،الحاوي الكبير ،ج٘ ،صٖ.

( )ٙٚالمرجع السابق ،جٗ ،صٕٔٓ .وأخرجو البخاري ،كتاب التفسير ،باب قولو تعالىَ  :وتََزَّوُدوا فَِإ َّن َخ ْي َر َّ
الزِاد
 ،]ٜٔٚرقم (ٖٕ٘ٔ) ،جٕ ،صٖٖٔ.

التَّقْ َوى[البقرة:

( )ٙٛالماوردي ،الحاوي الكبير ،ج٘ٔ ،ص٘ .ٕٙوأخرجو البخاري ،كتاب التفسير ،باب لوال إذ سمعتموه ،رقم (ٓ٘ ،)ٗٚج،ٙ
صٔٓٔ.

( )ٜٙالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٗ ،صٖ٘ٗ.

(ٓ )ٚالمرجع السابق ،جٔ ،صٓ .ٖٛوأخرجو مسمم ،كتاب الحيض ،باب جواز ُغسل الحائض رأس زوجيا ،رقم (ٕٖٓ) ،جٔ،
ص.ٕٗٙ

(ٔ )ٚالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٖ ،ص .ٕٙٙوأخرجو الترمذي نحوه ،كتاب التفسير ،باب ومن سورة البقرة ،رقم،)ٕٜٛٚ( ،
ولفظو :عن البراء قَا َل"َ :ن َزلَ ْ ِ
صِ
َّج ُل َيأْتِي ِم ْن َن ْخمِ ِو َعمَى قَ ْد ِر َكثَْرتِ ِو َوِقمَّتِ ِو،
ان الر ُ
َص َح َ
اب َن ْخ ٍل فَ َك َ
ارُ ،كَّنا أ ْ
ت ف َينا َم ْع َش َر األ َْن َ
اع أَتَى ِ
َى ُل ُّ َّ ِ
ِ
ِّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
الق ْن َو
َح ُد ُى ْم إِ َذا َج َ
ان أ ْ
ان أ َ
ان الر ُ
ام ،فَ َك َ
الم ْس ِجدَ ،و َك َ
َو َك َ
الصفة لَْي َس لَيُ ْم طَ َع ٌ
َّج ُل َيأْتي بالق ْن ِو َوالق ْن َوْي ِن فَُي َعمقُوُ في َ
الق ْن ِو ِف ِ
الخ ْي ِر يأْتِي الرَّج ُل بِ ِ
فَضربو بِعصاه فَيسقُطُ ِمن البس ِر والتَّم ِر فَي ْأ ُك ُل ،و َكان َناس ِم َّمن َال يرَغ ِ
يو ِّ
ف
الح َش ُ
يص َو َ
ُ
ب في َ َ
ْ َْ ُ
َ ُْ َ ْ َ
َ َ ٌ
َََ ُ َ َ ُ َ ْ
الش ُ
َّ
وبِ ِ
ِّ
الق ْن ِو قَ ْد ْان َك َس َر فَُي َعمقُوُ" ،فَأ َْن َز َل الموُ" اآلية..
َ
ِ
ٍ
َّ
ث َج ْي ًشا
(ٕ )ٚالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٗٔ ،صٕٔٗ .في صحيح مسمم عن أبي سعيد الخدري أَن َر ُسو َل اهلل َ ي ْوَم ُحَن ْين َب َع َ
اب رس ِ ِ
ِ
َص ُابوا لَيُ ْم َسَب َايا ،فَ َكأ َّ
َّجوا ِم ْن
اسَ ،فمَقُوا َع ُد ِّوا ،فَقَاتَمُ ُ
ول اهلل  تَ َحر ُ
اسا م ْن أ ْ
َص َح ِ َ ُ
َن َن ً
وى ْم فَظَيَُروا َعمَْي ِي ْمَ ،وأ َ
إِلَى أ َْوطَ َ
ِ
ِ
ك اآلية[ .كتاب الرضاع ،باب جواز وطء المسبية ،رقم
ين ،فَأ َْن َز َل اهللُ ِ في َذلِ َ
ِغ ْشَيانِ ِي َّن ِم ْن أ ْ
َج ِل أ َْزَوا ِج ِي َّن م َن ا ْل ُم ْش ِرك َ
( ،)ٔٗ٘ٙجٕ ،ص.]ٜٔٓٚ

(ٖ )ٚالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٗٔ ،صٗ .ٔٛ٘-ٔٛوأخرج نحوه الترمذي ،كتاب التفسير ،ومن سورة الحشر ،رقم (ٖٖٖٓ)،
ج٘ ،ص ،ٗٓٛقال :حسن غريب.

(ٗ )ٚالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٔ ،صٖٖٕ .وأخرجو البخاري ،كتاب التيمم ،باب إذا لم يجد ماء وال ترًابا ،رقم ( ،)ٖٖٙجٔ،
صٗ.ٚ
(٘ )ٚالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٓٔ ،صٖٔٓ .وأخرجو الترمذي ،كتاب الطالق ،رقم (ٕ ،)ٜٔٔجٖ ،ص.ٗٛٚ
( )ٚٙابن تيمية ،مقدمة في أصول التفسير ،ص.ٔٙ

( )ٚٚينظر :عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٜٔٔىـ) ،اإلتقان في عموم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل ،الييئة المصرية
العامة لمكتابٜٔٚٗ ،م ،جٔ ،صٔٔٔ.

( )ٚٛالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٓٔ ،صٔٔٔ .وأورده ابن كثير في تفسيره ،ج ،ٛصٕٗٔ ،وعقب قائالً :ورواه ابن جرير ،عن ابن
بشار ،عن عبد األعمى ،عن سعيد ،عن قتادة ،فذكره مرسال ،وقد ورد من غير وجو :أن رسول اهلل  طمق حفصة ثم راجعيا.

( )ٜٚالماوردي ،الحاوي الكبير ،جٔٔ ،ص.ٔٙ
(ٓ )ٛالمرجع السابق ،جٔٔ ،صٕٕٔ.
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